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Incones Vg 4O%t Onemploynent Drops by 1.25 nillion
::_::::l_:::::_ :i_i:i:1_ - _ _ _ _- _
Real incone of Conrnrrnity norkers rose by 40
per cent during the first  two stages of the EECfs
transition period, accord.ing to the Cornnl*"sionts
Report on Social Developuents in the Conniuli:ty.
Unenploynent ln the EilC dropped fror:r 2.'75 nLLLion to 1.5
rnillion tn the sane eight-year period (195s-ti5).
fhe Connlssionte ninth Report on $ocial levelop-
nents also reveals a general inproveuent j-n ,',|.:ndards
of ltving,  rorking cond.itionsl housingr an<i social
securtty,
Detaile fron the Connisslonrs report are to be
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INFORIIATION I'tmC0
SUMMT,RY 0F TIIE REP0RT ON SOCIAT DSVEL0PIT{EI$TS IN THE COMMUNIfY
rN 1959
The ffiC ConnLseion hae Just subnltted to the Suropean Parliauent
its  ninth Report on SoclaL Developnents in the Connunity. Ag the
Report relatea to 1965r the flnal  year of the second. atage of tha
tra?eitlonaL peeiod,r the Co qissloa consideretl lt  advl.sable to gJ.ve
specLal dttentlon to developneats over the paet elght f,earor
Iatroduotlo.n
The lntroduction to the nintb Beport g{vee a brlef outllne of
gooiel tlevelopnents 1n the Connunlty sinoe lts  inoeptlon, Between  1958
and 1965 mC cor.ntries have rltnessed. a substantlal  econonJ.o erpansionl
rlth  g?oss product rgrorring by t*% in terns of volrrne. ?rlvate
consunptlon per head. i"n: the. .Cbnnunity (a1so by voltrse) was Ln 1965
a . thlrd. hLgher than ln  J 958 .* 
&rr; alurual growth rate of 4,2%
The lncreaee in llving  stanttards was aL1 the more etriklng since tbe
laloer force.gnew only 4% durins thie pertoel, rislng fron J2.4 nllllon
in  199S to 74,6'nlllton ib ,196t..  l
. Unenplo;rnent  ftguree tlropped, consiclerably fron about 2.f)  n11L!.on
tn 195e to 1.5 nlllton  fn 1$t.  'Annong those rho found. Jobsr 454 o0o
beneftted. fron retrainlng and regettlement proJeots finanoecl by the
European Socta} I!nd,.  lhe d.eolLne of thetr own oanpower reserrres obJ.tge&
sone 'of the nen er oountrles to r rglrt  ino'reasing  nuraberg of forelgn
workersr Placings of workere firon the nenber oountrleer nost of theri
Italian,  went up fron 156 000 tn 1958 to 268 000 ln  1965t anrl plaoings
of those fron non-member oountrj.eg frour 84 0O0 to 578 0OO,
.  .The .nain points to be notecl e.e regards lniluetrial relations at€
that increasing refereaoe 1s being nad.e to the general" econounic  and.
socl.al trend rhen vages and. rorkLag conditLone are f,Lxed; tbat declsiong
on these nattere are notre ftrnl.y based on oonorete &ata than previously,
and. that greater weight le being gl.ven to d.evelopnents ln the Coumon
![arket.  ]'
. t t/  , , o-2-
Earrred. in.^cone in the menber countries has gone up nuch more rapid.ly
tha,n in most other industrialized- countries' Gross hour]'y earnings in
industry went up by an average of almost B@o in the Conurunit;" between 1958
and" I96i, and. averige net annual incr:nes reglstared. a real growth of about
4qr.  Sizeabl-e cuts have been macle in the working week - especia.lly in
Germany, the Netherland.s and ftaly.  At the sane tirne, annual- holid.ays are
being lengthened. - from two to twc and a haLf or three weeks ln Germanyt
fron two to three weeks in Selgium and. from tbree to four weeks in tr'biance.
Eoliday pay is  a^nother item on wh.ich. prog?ess has been mad.e.
Science and technology have had. a growing influence on the pattern of
ocoupations which bas led. to a broadening and. intensification of schooling
that can be seen in the greater nurabers now benefiting fron comtrlrlsory and
voluntary education.
the nr.mbet of persons lnsured under social se_ourity schemes has gone
up constantly since 1958. to take an exampLe, lJy'o of the Comnnunityts ^  , total pogrlation was covered by bealth insurance regulations in 1958, 85f"
in 1953. There has been sone d.egree of harmoniaation, benefits in oertain
countries being level1ed uB to stand-ards obtaining elsewbere : frorn 1958
to L953 expend.iture on social security benefits per head, increased nore in
Italy,  Fbanee and the Netherlands GS-gfl") tban in the other tbree
countries (W-+>/")r  i
Improvemgnts nad.e in industrial safety d.r.rring the last few years
includ.e new provisions settlng up industrial health seririces and. new
regulations on guard.s for certain types of machihery and on the protection
of workers on buiLd.ing sites and in farrning. 
,
The housing shortage has become less acute since t959l The nurnbel of
completions rose gradually from 1 215. OO0 in 1958 to 1 l0o 0oo in t96?u but
the total number of new unj.ts (about lL roillion in the EEC as a whoLe) was
not enough to nalce good. the shortage. One.serious factor was the constant
rise in buiLd.ing costs and rents for flats.  .
Consuners seem to bave felt  that their interests were not being given
sufficient attention, and. this resuLted ln numerous consunersr organization;
being set up or existi.ng ones expand.ed; in 1962 these organizations formed
a Joint associatlon at Comrnunity level.
The Oormissionfs conclusion in the Report ls that the past eight yeg,rs
have seen renarkable progress and that because member oountries have been
faced. by rnuoh the sane problems at mreb the sane time, it  has been easie:r
to.bring the less advanced socj-al systene more into line with the nore
ad.vanced..
Neverthel-ess, the aLignment of laws and regulations  has not led. to
great advances, tbougb the progresg mad.e in social security for migrant
workers and in the attainnent of equaL Pay under ArticLe 1L9 of the Treaty
of 'Rome should be mentioned. Thanks to tb.e headway being nade with the
conmon market, these social questions are les$ and Less circumscrlbed. bya
i
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national boundaries and. ca,rr only be sol-ved on a Cornnr:nity scale by the joint
efforts of all  concerned, She Conuission le oonfident of the future and w1L1
continue to encourage close oo-operation between Menber States in social
rnatters.
8lltrlatio4r__kbgql" force,  empl,oyment
I.E--,...._-
The poprLation .of the Community rose fron L8L 5B7 0O0 on L Ja:ruary l)6J
to 183 lgp boO. on 1 January !)66. The growth rates range frorn 0,Bfo Ln Selgiuro
ta1&o in the l{etherLands.  The total increase in popuLation ras less than
the year before :  tbe nunber 'of births went down, d.eaths increased slightly
and. net imnigration  was reduced. fbe Conmr.rvrityrs  lebour force rose fron
7.4 49O O00 to llore than 74 $A 000 in 1965 - an increase of 140 000r compared
nith about 300 000 in L964, Several mernber countries showed. a remarkabJ-e
incroase in the nunber of mamied. wornen working full-ti-ne or part-tj-me. In
ftaly  the labour force continued to deoline - a development due chiefly to
unfavourabLe  economic conditlonso for net enlgration incgeased" appreciabl-y.
The aggregate  mrnber of persons in emplo;ment
o.\y'" (?: ooo u.nlts)o but if  rtaly is excluded there
of about 3OO O00 units in the SEC.
in the Commurity dropped
was an overbll increaee
In tbe course of 1965 there was a f\.r.rther reductlon in the numbers
enployed in agriculture, but at 350 O00 only balf as many p€ople left  farming
as'in 1963/54. The exodus was greatest in Oernany and trbance'
.  As in previous years? numbers empLoyed went up much nrore in servioe
trades than in industry; against a rise of over 1]0 000 units in serviees
there was, as a result of the recession ln ltalyl  whicb offset the expansion
in the other cmntriesr a slight fa1l .of 50 000 i,n industry. These
devel.opments  wore not sufficient to cbange the percentages,of Community
manpolrer ennployed.  j-n services and ln lndustty - 3f," and. !,4y'o,
The lncrease in numbers at work was agaliiaccountea  ior entirely b.y
persons in paitl empl.o;rment - now exceed.ing 54 mi1].ion, or nore fhan lflo
of aLl persons at work; the nr.r.nber of self-enployed. continued. to dinlnish.
'  For the Comnunity as a rcholel the rxrenp]etrrnent rate tn.I955 was L.Ty'o
of al1 workers in or seeking paid enplotrnnent,  (t.4/" in 1964). Tbe inerease
in unemployrnent  over the Last two yearls is due to the less favouxabLe trend.
of,the economy in sone of the Menber Statee.
The manpower brought in to fiLl  vacancies sti11 accounted for nost of the
placings in !965. !ftrile iumigration expanded everynhe?e except in Gernany nore
.'slowly'thpn in 1!6drr it  was stil1  quite appreciable -'525 0O0 in Germany,
280 0OO i.n tr'lancer 39 OOO in Belgiurnr 31 0OO in the NetherLands and.9 6O0 in-4-
I,uxemborrg -  and. there was a rise in the number of ftalian workers finding
ernploSrment in the other Comnrunity countries'
@
There bas i-n recent yeals been a tend.ency for  developrnents in  policy o:r
wages and. wori<ing conditions to be linked with developments in  the general-
economic situationo and. this  tend.ensy wa.s reinforced. in  1961. the aim was to
prevont as far  as possible the creation or aggra.vation of imbalances that
might soonex or later  have und.esirable effects  on workerst living  conditions.
The Member Oovernments have been vigilant  in  containing the stead.y rise  in
prices and in  trying  to maintain or achieve the naximr:rn leveL of employnent -
all'  of . this  in  conditions of steady economic expansion. The trad.e rxrions
have sornetinep end.eavoured. to keep their  cJ.aims in line  with the necd- to  t:,1.r'
the general" eoononio situation lnto  account.
The collective bargaining agreements  coneluded during 1965 ',rere in  largc
measure the continuation, sonetimes at  somewhat reduced Bace, of recent
tend.encies to'increase annuaL holidays and. grant holiday bonusesr to bri-ng
manual $orkers gfadually into  line  with wbite-colLar employees and. to
introduce equal pay for  men and. women. fhe innovations to be noted. include
two agreoments in  th.o ldetherlands that are to remain in  force for  a nurnber cf
years and. establish a certain Link between wages and. the cost of f.iving.
The soqiaL climate was relatively  healthy. The totaL nurnber of days lost
through industrial  disErtes was l-ittle  more than B miLLion, as against
l-5 rnillion in' L964. This general trend is  borne out by the data on
individual countries -  exoept for  the Netherland.se where.there was a sLigbt
increase in  the nuraber of d.ispnrtes.
In  some member countries fi:rther  encouragement was given to workers to
save and to buy their  own homes. In July 1955 Germany passed a second law
to promcte honre ounership which in  a consid,erable advance on the provisions
of the first  ]aw, passed. in  195L. In the }letherlands studies are under way
on profit-sharing  and- the encoura,gement of smal"l saversr and in  ltaly  a bill-
on the general reform of business enterprises prowid.es for  joint  investment
f\rnd.s thr:"t will  be financed. partially  -  in  accordance with ah anendment
proposed by the }Iatj-onaL Economio  and^ Labour Council - by volunt+ry savings  c:.
the part of wage-earners.
At Conrmunity leveL there has been consi.d.erabLe  activity  by employelsr
and workersr organiaations in  their  respeotive European secretariats.  At
the end af 1965 the Committee of the EuroBean Organiz+tion of  the
fnternatlonal Fed.eration of Christian Trad"es Unions (ffOt'tJ) Inrblished an
action progxamrne for  an EEC social pol-icy that  examines in  detail  natters
of enployment, incomes, wages and working cond.itions in  speoific industries
suoh as agrlcul-ture and transport; the programme emphasizes the lmportanoe
of increasing oo-operation between the two sides of industry and with







to a resolution adopted at ite  J.ast General Assembly in 1964, the International
Confod.cration  of lbeo frrdes Unions (fCmU) hr.s sct up a group of
experts on Community-wid.e collective bargaining agreehentsu which is
aealing with problens of wages poLicy and col-lective.agreements; The 
:
Union of Industries of the European Community (fNfCn)r the Cornmittee of
Agricultural  Organizatl-ons (COpl,) and tbe Courmittee of Comnercial.
Organizations  (COCCEU) have worked closely togetb,er with a view to discussing
the opiniong of the various national organizatlons and to co-ord'inating
their views on Conmunity Broblems.
-[eg""--?pg-g$-.ig.-bgp-
lrlorkersr earnings agaln went up sbarply in most member corrntries in
1965, though in gome oases a little  Less than Ln L964. Frice inoreases
generally  speed.eC up as wel1e so that j.n nost countries the growtb of
purchasing power was less than the year before. Cuts in th,e working week were
registered" in ltaly  and. -  orr & snaller scaLe - in Erance, but not elsewbere.
Setween the end. of 1954 and the end of 1955 agreed hourly wage rates
for lndustrial workers went up bV 7A/, in 3e1g:iurc and Gernany and. B-9f, fn- ,
the lletherLand.s, but in ftaly  -  and probably ln Erance - by barely 5T". tr'lhile
in Belgiun, Germany  and. particularly the Netberland.s  agreed wages for wonen
generalS.y went up nore sharply than menrs wagese ltalian statj,stics reveaL
the opposits trend.  Compared witb I964t 1965 shorred a oonsiderable
slowd.ovn in the pace at whicb agreed. wages in Italy  and the Netherlands, and
to a lesser extent in Belgiun too, were increasing.
fn all  the nember oor:ntries actuaL earnings went up more than agreed
wages, A comparison of annual averages shows sn increase in aYeragc gro,Bs
bonrly eerr:ings-i;;";;"t'#-;f  ia.ii">/" in tu*"*tours, 4" ii  trbance and
g-fq" in the other four countries.
the retaiL prioe ind.ex rose fastor than before in nost member countries.
Setween L January and 31 }ecernber Jp65 it  moved about 3/" up in Eranoe,
5-V" in the Sethe.rland.e; comparison of annual averages shows a scatter
ranging frorn 2.5/, In lbance +o 5-4" in the NetherLands. fhe sharpest rise
was in food. prlces and rents'
Drrring the reporting yaar there were gizeabLe reductions in the aotual
number of hours worked per week 1n Italy.  [his can be put d.own to the
econornic situation - as can the red.uctions tn I'bance, though not to the
sane extent.  Conversely, in Germany the actual. worki-ng week lengthened.
(s1ight1y, it  is true) for the fj-rst tirne in ten years, despite a number of
agreed reductions in r*orking hours. fiourg worked renained. fairl-y constant
in the Senelux countries'-6-
fhe sharp reductions in bours worked coupLed with the quite  I
considerable increases in prices neant that the real income of Italian  O industrial workers was in fact only sLigbtly inproved i and the rise in their
total income was partly accounted for by the fairJ"y substantial rises in  b!
family allowances 6ranted, in October l-964 and in April 1955. In Luxerabourg
too, rising prices left  room for only a mod.est increase in real- j-ncome
(about Ly'"); tb.e rise was a little  higher in lbance and the Netherlands
1Z-9t). llhe only countries where industrlal workers enjoyed .a larger increas.r
in real incone wlre Selgiurn (aborr+ 4.r/r) and" Germany (ovet 1y'", including
holiday bonuses). German ind.ustriaL workers, who had alread.y benefited. in
1954 fron a relatively high increase in their average real i-ncome,
practically caught up with their trbencb and Selgian eolleaSlesr  wbo had
hitherto had the highest reaL incone in the Community (apart from workers in
Iruxenbourg).  Eowever, this does 'not yet hold good. for workers with several
child.ren, slnce fanily allowances in Gemany are sti1l  lower than those paid.
in 3eI-gium arrd" trbance.?
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lg:co5t_ hogsilg
Although the conoept of Low-cost housing covers quite dlssix0ilar
projects from one nenber cor:ntry to the next, the Report attempts to fol-lo$
i"oi  on* year to the next deveS-opments in housing for the econonically
weaker sections of tbe populatton.
Provisional figureg for 1955 sbow a slight reduction in the total"
nunber of conpletions tbrou$hout tbe Comrnunity 1 585 0OO 4s against
I  ggt 000 in 1g6q); however, ttt* share of Low-cost bouslng in tbo broad
sense in tbis toiai went uptby about t.5/, Q5.1y'0 as against 43.r/" ln- 1954
and 41,Iy'o in 1953). Ehe g"o*i!r in constnlction was partlcularl-y marked in
Selgiqrnr' Erance atta tft" NehterLand^s, while low-cost housing proper nade
consid.erable advances in ltaly  and the Nqtborlands.
Tn aLl the comtries the prioe of land for build.lng purposes continued'
to risee often witb clearly speculativo features, and so d-id buildlng costs,
These factors sent up botb rents and. selling prlces
Sqcial- ge_*'_Lge€
Notewortby itens fron this. vast field. includ.e a J\rrtb.er inoreaee in
govelnment sutiiaies and. in social .seorrlty bonefitsl and noves to set_up
Ir  promote decentral.ized.  agencies for. reviewing need.s and resources. These
ageicles may also be required -  ae in the NetberLands - to be avaiLable for
consultati.on or ad.vice.
lfhiLe all- eooial services - particuLarly tbose for chiLdren a^nii young
peopl;--:-u"u-"*p".rrding in a renerXrtte degree, the Conunissionts a'ttention
has been d.evoteil nore-esp€oiaLly to those for the oLd and for mig'rant
workers.
Consid.erable work has been .done on imtrrroving o1d peop16 r s Living
'conditions and .Ieisure faailitiee;  the lrumerous neasures' taken in respect
of mi-grant workers incLqd.e action to pronote co-operatLon and co-ordination
at nationaL and 1oca3. 1evbL. Efforts have been made'to' t*?*the  famili'es
of foreign workers wel-cone, both by providing tbo necesftary:rsoclal  and
uredicaL facilities  an4 by.iind.ing lotutions. io the probLems connected' wi'th
their arrivaL (such as cblLdrenrs schooling).-B-
lq-sssl-q*eg-qsr
Substantla3. iroprovements were made to social security legtslation in
several cor:ntries. However, the only reform ths.t constitutes a clear step
forward. in the d.ovelopment of social security in a menber country is that
achieved. in ltaly  with. regard to d"isablement, retirement and sutvivorsl
benefits, The importance of this reform lies in the fuaraed.iate betterment of
the 1ot of pensioners that it  r,rilI entaiL, but particularly in the ner-r
orientation it  wilL give to the pension systeu, by establishing a distinction
betlreen a social pension to be grad.ualLy extended. to alL citizens out of
public fi:::d,s; and a supplenrentary contributory pension iovering the various
categorieg of worker. fhis is a typical instance of a development that is
taking plaoe in a number of Furopean countries I the oombinationr  by one means.
or another, of two concepts long consid.ere,l irreconcil.able -  one that social
cover sbould. guarantee a1-! cL*izens a minimrun on n{rich to liver the other that
the ind.ividual sb,ou1d. be assured. of an income comesBond.ing to his nork.
Developrnents in 1965 und"oubtod-ly reveal certain common tend.encies. fhere
are basic trend.s - and they are not restrioted. to Cornrounity cowtries - which
are bringing closer the. day when social covor wil.1 havc 'becn extendod to all
categories of worker and a certain parity will  havq been estabLished in the
guarantees  accord.ed. to each.
ft  is nevertheless striki.ng that in all  countries thore are si€ns of
disquiet and uncertainty over tbe future d.evel.opnrent of ,social security.
These fears are in the nainr due to tbe economic and. financial aspects of the
grcirth of sociaL security. Even where no new Legisl.ation bas been introduced.rl
the cost of social security is increasing more rapidly than the insurance  It
contributions that are the nain sor:rce of cover. It  is  cLear that there is
some perpLexity  about b.ow resources should best be ad.justed" to meet increasin;t
expend.iture. Raising the flnanoial.participation of the government gives
rise to f,ears about the balance of the publrc finances. In increase in
contributions is  :,lso looked. at qskance in view of the facts of econonric
gror,rth, firms t capacity for self-financing, and. conditlons of competition in
the Conrounity. In the course of 1965 one or other of these solutions was
given preference in d.ifferent corrntrles, except where the two r'rere combined





Compr:lsory school attend.ancs covels a period of B or t  years, depending
on the country. Franoe bae d.ecid.ed. to introduce a mininun of ten years
conpulsory scbooling from 1957. 3elgtun, Germany and the NetherLands are
consld.ering sintlar measures.
Tho nr:nbor of child.ren at schooL in all  the nember countries is  tend.ing
to riser particularly those at second.ary echools. thie is due to denographic
trend.s and to the increase in voLuntary attend.ance resulting from higber
fanily incomes and from the increased istportance attacbed. to general
educati'on  and occupatlonaL skil.ls,
In ord.er to neet the rising denand.o for education, oonsiderable efforts
were nad.e in the nember countries to expand. and. nod.ernize existing st::uctures
and systens.
In aLl 'countries cument reforms are ained. chiefly at secondary educatione
which is the pivot for all  typee of education. But deepite the progress
already mad.e, the obstacle to the proper J.ruplenentation of these reforrns
"remains; as thingB,sf€ at present, the shortage of teachers.  :
[he efforts nad,e in this field. are ref].ected in a :sbarp j.no:rease in both
government and private,spenditrgt.  Erpend.iture on education as a peroentage of
OSP has practically doub].ed since 1950.
In all  corrntriosr ihplonentation of a prograrnme of improved" vocationaL
training and. eociaL betterrnent is  g.fv:Lng iise  to numerous projeots for the
training and. firthe:: training of adult workers. Adult educational centres are
d.eveloping everywbere, the number of trad.es and occupations  taugbt at thenr
1s increasing, and. the nurnber of trainees is  growing.
Ad.ults in rural areas are being given Bartloular attention in visw of
the new jobs to bo done as tbe pattern of farmlng cha,nges.-10-
Industrial health #g-s"ag*ir
The promotion of safety in workplaces, the improvernent of health
conditions, med.ical checks on workers, and in particular intensive trnrbliciiy
on occupational hazard"s and th.e means of avold.ing themr togethor with
e&ucation of the worker to realize tbe risks involved - all  this constitutes
an rxtend.ing succession of problems whicb. tbe Menber States have attempted.
to solve with the aid. of a large number of legislative and administrative
measules.
Consid"orable work has been d.one on the safety aspects of machlnes j.n
Cennany and. in trbance, with particular reference to ratification  of the
lTrOts Conventi.on  No, L19. fn Benolux, too, importa"nt work is in progress
for renewlng and extending the regulatj.ons operative in certain parts of
this field..  It  urust be emphasized" that a}nost all  these regulations have
been worked. out in line with the Cornrnissionts harmonization progralnme aiured
at integrating Conmunity sol-utions into the ldember Statesr legisl-ation in
the shortest possible time. It  is encouraging to note that in Belgium ttra
establishnent of industrial health services is now srrbjoct to J-egisl-ation
and. that particular aocount Tras taken of the Commissionrs recomnendation  on
the matter; in the l{etherlands, too, the legal obligation to set up industri:LL
health services is being extended. to I  conslderabLewiderlange  of firae. f,astl;'r"
it  shoul"d. once agaln be stressed. that all  ppssible efforts are being made in
the Meruber States to inculcate the id.ea that accid.ent prevention is essentiai
and. to ensllre co-ordi.nation of the activities of those concerr:ed.. Items of
interest inc]ud-e the accid"ent-prevention campaigns in trbencb agricultr:rer  th.o
prblicity d.rive of the TtaLian nationaL institute for accident preventlon
(UWff) and its  regionaL and provincial connittees, and the pLan to set up











ITew measures under t[is  hoad. rere ad.opted. in each of tbe Mernber States.
llhese relate first  of aLl to soolal. secrrrity benefits t family allowances
went up in several aountries and new benefits were introduced.l  such- as tbe
eduoation aLlorva.nce introduoed. in Gerrnany in 1965 tot yowlS people between
1! and 2J contlnuing their stud.ies or vocational training.
There is also lncreasing realization of the need to develop facilities
and. services to holp mothers who are more and. nore taking up jobs outsid.e
the home. Tho Report gives the nunbers of kind.ergartens  and nurseries
fi:nctioning in tUe trtemter States - nurnbers wb.ich are clearly inadequate  but
which aro io be j-ncreased. by certain neasures ail.optod. or und.er consideration.
In a nurnber of Mernber States, too, thore has been some progfess in
anrend.ing the law in ways that wiLl inprove the status of the rnar3ied' ffoman
(cfrune"I in matrimonial  property law, fa,nnlly J-aw, etc').
l,Ieasures such as thls reflect the endeavours being rnade to ad'apt




















-  I'ruxel.les, ao0t 1966
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NESUIIE DE L'EXPOSE  SUIR L'EITOIJUTION  DE IA $ITUATION S@IAIS DA}{S tA CO}IMI'NAT}TE
rN rg65
La Conniegion d.e la CSE rrient tle transmettre au Parlement  europ6en Le IXe
Srpos6 sur lr6volutloit  d.e Ia eitua.tion EociaLe dane La Connunaut6 en 1965.Cet
e:rpos6 ee rdfdrant i  la d.erniAre ann6e de La d.errxibme 6tape, la Cornnission a
jug6 util.e d.e consacrer une attentlon ep6ciale i, It6volution de !.a situation
sociale pencl.ant lee huit ann6es 6coul6es.
:
rrrnonucrioN
Ltiniroduction  tLu IXe Expoe6 social contient wr bref apergu d,e oette 6vo-
lution et d.es progrbe sociaux lee plue importants dans la 0onumunaut6 d.epuis
r958.
&l effetr pendant la pdriode.d.e 1pl8 e 1965, une expansion dconomiEro coy1-
Eid'drable grest manifest6e dane.les pays d.e Ia Cffi, Le prod.uit brut en voLume
a augnenti de Mfr. La consommation  prtvde par habitant d,ans Ia Communautd avait
en I)6J accwd un accroissement,  en volume, du tiers par rapport a f958, ce qul
dErinaut i  un accnoiesenent  annugl d.e 4140,  .,
te relbvoment du niVeau d.e vie 6tatt d.rautant plus frappant giie Ia:'popula-
tion activ€ nra augnent6e que cle 4S seulement au.oour* d.e Lette perioae. .lu, po-
pulation aqtive d.ans Les six pays.est paea6e de'7214 nlrLidns en 1958 a 7416- millions d.e personnes en L965,
te nombre de ohdmeurs a consid.drabl.ement d,iminu€ &e ?r'lJ mii.lions environ
en.lp!8r1 lfl  nillion en 1$6!..Farrnt oeux Erl ont retrouvA wr emploi., 454.OOO
ont, b6n6{iai6 dfactionE  d.e r66ducation  professionnelle et de r6lnstailation
financ6ee par 1e Frond. Social E\rop€en. I,a diminution d.e l.rimportance d.es r6ser-
v..9e nptionsl.es de main-droeurtre a obligd certains Etats nembres L falre davan-
tage appel tLepuis 1958 aux apports de main-droeuvf,e natlonale, Les placemerits
d'e travailleurs reseortisgants des-pays membres, en grand,e majorit6 italiens,
sont paseds-d.e l55.o0o en 1pJ8 a 268.0@ en 1955 et ceux d,ee paye tiers d.e
84ro@ a 518.ooo.
Qxrant arrX relations employeure-travatLLeurs,  il  eet I  conetater en premier lieu qr.e lron Be r6fbre d.e pLus en plue de 1'6volution gdn6rale 6conomilue et
sociale pour fixer Leg conditions cle salairee. et ae traiail  et gue, plus
grlfaulrefois, lee d6ciEione,pris'es sont basdsa sur d.ee d.onn€es con""-etes, et que lron ti6nt,compte  d.ans trag n€sur€'proieeante d.e Irdvolution d.e la CED.
;/.-2-
Leg revenue du travail ont'augnent6 dans les Stats membres i  un rythme
beaucoup plus rapide que dane la plupart des autres pays industriellement.
rl6velopp6s;  d.ane le secteur industriel, les gains horaires bruts pend,ant Ia
pdriode de 1958 e 1965 ont augmont6 d.e presgue 8ff1 en moyeruie  d.ans La Commu-
naut€ et les revenus annuels nets ont subi une augmentation moyenne r6e11e
dtenviron 4.V'. Des rdductions d.e la dur6e d.u travail irnportantes ont eu lieu
eurtout en Allemagne, aur Pays;Bas et'en ltalie.  ParalL6lement,  on enregistre
une tend.ance i  augmenter le cong€ aruauel: d.e d.errx semaines d 2r5 ou I  semaines
en S,lbmagne, cL9 2 e 3 semaines en Belgigue et de I a 4 semaines en llanceo Les
pdcules de vacances oonstituent un autre point eur leguel rxr progrbs social a
6t6 enregietrd,
I,es exi'gencee importantes  d.o la ecience et d.e la tochnigue ont inf1u6 d.ans
une mesure'croissante  su.r I'activitS professionnelle, La diffuslon et Irinten-
sification de lrenseignement gui en gont rdsult€es ee sont trad.uites en pte-
mier lieu par rlrr accroiseement  d.e la ecolaritd obligatoire et volontaife.
Eb ce qui concerne Ia e6curit6 sooiale, depuis L95Br le cercle deE aseur6s
nta cess6 de sragtancl.ir. $iy pour citer un exenple en 1!l8r 75fo de la popula-
tion totale d.e la Commrurautd b6ndfieiaient de la protection des lois sur lfas-
sulance{na1aclie, ce pourcentage 6tait dfenviron 85f' en 1963. Une certaine har-
monisation.s'est produite gui sropbre par un alignement vers Ie haut: de 1l!8
e 1953, lee prestations de sdourit€ sociale par habitant ont augrnent€, plus
fortement en ltalie,  en trbance et atrx Paye-nas (ee 65 A 9q") gtre d.ans']es trois
autres peys (30 d  jl,).
Des treivauf effectu6 e all oours d.es d.ernibres arur6es dans Le d.omaine de la
e€curitd du travail, on note d.es nouvelles prescriptione concernant la crdation
des servioes de rn6d..*ine du travail, d.es nouvelles r€glenentations concernant
la protection dee machines, ainei que dea nouvel]ee dispositionc concernant la
protection des travailleurs sur les ahantiers cle conetruction et da,ns llagri-
oulture.
La p6nurie d.e logements srest r€duite depuis 1958. Le nombre de logements
terrnin6s est pase€ progEessivement  d.e 1.21J.00O en 1958 a L,50O.O0O en 1!611
mais 1e nombre total d.e logements neufs (environ 11 millions dane I'ensemble
d.e la Cftl) n'a cepend,ant pas 6t6 suffisant pour rattraper Ie retard.. Un fait
€trave a 6tr6 La hauese constante d.ee cofits d.e constfuotion et d.es loyers des ap-
parternents.
Pour ce qtri est d.e la politiqrre familiale, on constate que Ie citoyen en
tant que consommateur a l"e sentiment que seg int6r6ts ne sont pae suffisanment
pris en consid€ration, et ceci a abouti ir la crdation ou le iL6v6loppement d.e
nombreuees organisatione de consommateurs, Eri se sont group6e en LJ62 au niveau
europ€en.
L,a CommieElon aboutiti, Ia conclusion que, durant les huit ann6es 6coul6es,
un progr6srernargrrable  a 6td enregistrd et gue 1a simultan6it6 et souvent aussi
la simil;r,ud.e des problBmes rencontrds par Les Etats membresl ont favorisd wre
hannonisa.lion  sociale veqe un niveau plus 61ev6.
Cepencl.ant, le rapprochement  cles d.ispositions ldgislativee et adminietrati-
ves nta pas donn6 lieu A. un progrBs importantr.bien gutil convienne toutefois
d.e mentionner celui rdalis6 dans le d.omaine de la sdcurit6 sociale pour lee tra-
vailleqrs migrants ainsi gue celui de 1a parit€ deE safaires masculins et f6mi-
nin6, prdrnre par lfarticle IIp tlu Trait6 d.e Rome. Grdce aux progrbs du Marclid
comnurlr ced questions sociales d.6passent cl.e pLus en plus lee frontibres nati'.r.a]es
.y'.
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et leur solution ne peut €tre trouv6e qut&. lt6chelon comnunautairer Par effort
de tous, Ia Commission  envieage lravenir avec confia,nee et continuera br promou-
voir une collaboration 6troite entre les Etats membres dans le domaine gocial.
Population -pogulgliq4 qgt_iE, emgloi
La population de lc Connunaut6 est paeode de 181,687.000 au jer Janvier
1965 ?L 183.569.00O au ler janvier IJ66. Les taux cLfaccroissement  se d.ispersont
entre rrn mininun d.e + or8{,(netgique) et urr maximum de lrlfi  (Paye-Bas). Ltaugmen-
tation totale de Ia popul.ation a 6td infdrieure & cel1e de ]tann6o pr6p6dente;
le nonbre d.e naissancss a baise6 , la mortalit6 a quelqrre peu augnentd et le
sold.e tles migrationg a d.iurj.nu€. &rfin, Ia population active de la Cffi eet paes6o
8e 74.490,000 i. plus de 74.630.000 en 1965r eoit un accroiseement,cLe  140.000
(J 3OO.OOO  en 1964). 11 y a lieu d.e eignaler I'accroissenent, dans plueieure
Otats membres, du nombre d,es forunes rnaridee qui.participentl.  & temps plein'ou
d temps partiel, au processus  d.e production. &r ltalie,  1a population active a
continu€ de r6gresser, ce gui eet d0 notamment A la conjonoture  d.6favorablot  car
lrexcdd.ent  drdmigration a augnent6 dans une.mesure non n6g1ig:eab1e,
te volume des effectifs occup€e d,ans la Connunaut6  a di:ninu6 de 0r1% (?3,000
unit6s), maisl si l'on fait  abetraction de Itltalie,  I'acoroissement d.ans la Cffi
st616ve au total do 30O.00O emplois environ.,.
L'dvolution de 1'emploi en L)6J a 6td marqu6e par une nouvelle'balsse des
effectifs 6r:cup€s  d.ans le Becteur agricole. Toutefois, 1es ddparts sont tomb6s
de ?00.@O en 1963-1964 e 350.0@ en Lj64/55. Ils dtaient Ie plus noinbreurc.en
A).Iemagne et en !1rance.
' Comme les anndes pr6cdd.entes,  Itemploi a beaucoup plus nettemcnt augmentd dans
le eecteur des ssrvicee que d.ans Ie gecteur industriel; il  stest accru de plus de
1?O.OOO uritde dans le premier et a d.i.minud quelque peu da^ns Itindustrie (-5O.OOO)
$ la suite d.e la rdcession en ltalier  eui a neutralisd la"hausse clahs lee autres
paya. Cette 6volution nra pas mod.ifi6 les pourcentagee d.e Ia main-d.'oeulrre d.e la
Cornmunaut6  occupde ctane les services et dans I'industrier'eoit respectivement 3V.
et 44f".
La hausse de I'errploi sregt faite cette ann6e Egalement au seul b6n6fice d.e
ltemploi gal.ari€r {ui d.6passe actuellement  Jtl, ni}lione de personnes, eoit plus
de75{' de }'enploi totaii  en re\ranche, lromp}oi non galafi€ a continu€ de 16-
gresser,
Le taur d.e chdmage st6ldve de lrldq, cailculd.sur la main-d.toeuvre ea1ari6e,
pour irensemble d,e la Conmrrtrautd { 1r4f, en'1964 ). L'accroiesenent du nombre d.eE
.ch6rneurs au cours d.es derx derniEree ann6es d.olt 6tre imputd a lr6volutlon moing
favorable de la situation conjoncturelle  dane quolgues Etats nembre6,
. La.main-droQuv're  }u.laguelle il  a 6t6 fait  Appel pour occuper les emplois'va*
eants,.a continu6 cl.e repr6senter on 1965 une part importante dang les,placements.
Sauf en Allemagne, la progreeeion de Itirunigfation a toutefoie €tdp,qtou?  poins
forte qu'en 1964. Ndanmoine;  61.1-e eet reetde tr6e importante:  $2!.00O en^.Allemp-
gne, 2BO.0O0 .en France, 39.0m en Belgigue, ,11,.0@ aux Pays-Baat 9.5O0 au Luxem-
bourg..&I,1965r urr tonbre plus 6levd de travailleurs italiens ont trouvd urr"em-
ploi^da,ns. l..es'autres pays cLe la Communaut6.-4.-
NOLATIO}]S DU fRAVAII
t
Dans le courant de lrann€e 1965, on a lru se confirmer la tend.ance d.6jEu cons-
tat6e au cours d.es d.erni&res ann6es &, lier  l t6volution de Ia politigue en matidrc I
d.e salaires et autres cond.itions d.e trarrail i, celle cle ].a situation 6conomique  '
g€n6ra1e, afin d'6viter, dans la mesure du possib.Le, Ia cr6ati.on ou 1'aggravation
de d.{g6Erilibres  eusceptibleg d,ravoir des r6percussione n6gatives, & brbve ou
longue 6ch6anee, sur les conditions de vie des travailleurs.  Drune partr 1es gou-
vernements ont ct6ploy6 une action vigilante pour contenir la hausse constante des
prix et pour maintenir ou pour atteindre le niveau marcimum d.temploi, le tout dans
d.es sonditione dtexpansion 6conomiqrre conetante" Les organisations strmd.icalest
d.tautre part, ge sont parfoie efforc6es d.taxer feurs revendicatione  sur la n6ces-
eit€ d.e tenir compto de la eituation €conomique g6n6ra1e"
Les.conventions collectives conclues dans Ie courant d.e f965 ont en substance
corrfirm6, avec cependant guelgues ralentieeements,  1eB tendances enregistr6es les
ann6es pr6o6d,entes, d'augnenter cles cong6s annuels avec octroi d.tind.emnit6s sup-
pl6mentaires  d.e congds, de rapprochement  progressif du statut d,ee ourmiers vers
le statut des employds, et de rdalisation progressive de 1'€galitd entre 1es sa-
lairee masculirrs et fdrnlnins. Parmi les innovations, iL convient de sippalert
aux Pays-Bas, deux conventiorrs  collectives conolueg porr plusieurs ann6esr {ui
pr6voient entre autres wre certaine corrdlation entre les salaires et lrdvolution
du cofi,t d,e Ia vie,
Le cltmat social a 6t6 relatlvenent calme. $n 1965, Ie total d.es
travail perdues par suite cle conflits collectifs du travai] a d6pass6
huit millionsr, contre 15 millione enregistrds en 1964. Cette tendance
confirnde par }es donn6es relativee aux divers P&XBr exception faite
Paye-Bae ot" une t6g€re augmentati.on dans Ie noslbre d.es conflits a 6t6




Lrencouragement A, 1t€pargne des travaillerrs et le d.6veloppement  A. Iraccbs d.
la propri6td ont regu d.ans certains pays une nouvelle impulsion, t&i Allemagne a
6t€ rrot6e, en juillet  1965, la second.e loi visant i  promouvoir ltacc6s b la pro-
pri6t6 qui a,mdliore substantlellenent  les dispositions de la premitsre loi,  en vig
gueur depuis 1961, 11 faut signaler enfin quranrx Pays-Bae, des projete concernant
la r6partition  des b6n6f,ices  d.es entreprises et lrencouragement  d.e la petite 6par-
gne sont en cour6 d.texamen,  tanclis quren ltalie:,  un projet d.e ].oi vieant Ia r6for.
me g€n€rale des eoci6t6s commerciales  prdvoit Irinstitution d,e fonds communs
dtihveetissementiqJui,  dtaprbs un amend.ement  sugg€rd par Ie CNSI (Conseil natlo-
nat cte ltEconomie et du Travail), d.errraient 6tre aliment6s en partie par lfdpargne
volontaire des travailleurs sa1ari6s,
$ur le plan conmunautaire, sont i. si63ra1er 1ee activit6s importantes  d6ploy6es
par les organisations des ernployeurs et d.es travailleurs r6unis au Eein de leurs
secrdtariats eu:rop6ene reepectife" Le Comitd d.e l r0rganisation europ6enne d.e 1a
conf6d.6ration internationale d.es Syndir.ate Chr€tiens (CISC) a pubLi6 i. la fin de
1965 wr programne d.'action pout une politiqrre sociale b I'intdrieur de la CEE
qrri examine en ddtail les probl&mes de 1'emp1oi, des revenus, dee salaires et d.es
autres cond.itions de travail, d.es secteurs particuliers tels lragriculture et les
transports; 1e progreemme souligne en particulier lrimportance d.'accroitre la col-
laboration entre les partenaires sociaux et avec les gouvernenents au niveau eu- I
rop6en pour lrexamen et la eolution des problbmes conmuns" La conf6d.6ration r.nter--
nationale des Synd.icats Libres (CISL), en application dtune r6solution adopide-5-
lors de la d.ernidre Assembl6e gdndrale en L)64t a institu6 rur Comitd d.?experts  pour
les conventions collectives au niveau Ci{lil qtri stoccupe d,ee prob}Ames concernent la
politigue salariale et conventionnelle" De leur c6t6, 1ee organieations dfemployeurr
UiVtCn, COPA, COCCDE, ont poursuivi une €troite collaboration au niveau europ6en en
vue de confronter lee opinions des divers€B o?ganieations nationales et de oooF-
d.onner leur attltude face aux problbmes drordre commi:nautaire'
sAi,AIREs ET $JR04 du TEAVAIII
Dans Ia plupart d.ee Etats membres, 1es gains d.eg travrrilleurs ont encore aug'-
ment6r fortement en 1965, bien qu'un peu noins quten 1964 d.ans certains pays" Le
plus souvent, ltaugmentation dee priur s dgalement  acc616r6 de sorte que, dans 1r
plupart des Etats membres, Iram€Iioration  du psuvoir d.tachat a 6t€ moindre qurau ,,
cours de lfann6e antdrieure. Ce n'est quten ffulie et, dans une moindre tnesuler en
trbance, quton a notd d.es dirninutions de la clur6e du travail"
I.,es tanrx d"ee salaireg horaires conventionnelg d.es ouwiers de lrind.ustrie ont,
entre la fin de l-g64 et celle de f965, 6td relevds'de 7 d B{, en Be}gigue et en
Allem.agne, d.e B b S aux Pays-Bae, maie en ltalie,  et sans doute aussi en France,
d-e 5f" a peine, Alorg quten Belgigtre, en Allemagne et surtout aux Pays-Basr lee sa-
laires conventionnels  d.es femnes ont gdndralement 6t6 augme4t€e plus fortement
que ceux des homrnes, les statistiguee ltaliennes font plutot apparaltre une 6volu-
tton inverse" Par rapport A L964.t }e taux d.taccroissement d.es salaires convention-
nels a dininu6 drune manibre trbs coneid6rable  en ftalie et au:c Pays-Basr notable
enoore en Belgique"
Dans tous les Etats membres, les gains effeotifs ont augmentd davantage guB
les salairee! conventionnele" L,a comparaigon des moyenrres annuelles fait  apparaitre
une &ugmentation d.es gains horaires bruts moyens d.es ouwiers de ltinclustrie d.e
5$ environ au Luxembourg, de 6/, en lbance et de 9 it Lq dans les quatre autreE
pays.
I:a, hausse de ltindice d.es prix de d.6tai.l" a accusd une accdldration dans Ia
plupart des trltate rnembree" &rtre le ler janvier et le 31 d6cembre  1965, elIe a
6t6 d.e /"  environ en lbance pour 6 d 7/, aux Pays-Bael la comparaison dee noyennes
annuelles dorrne wre d.ispersion allant de 2 Lf 2 f  en fuance d. J-5 /" uro Pays-Bas.
Le renchdrisgement  le plus fort a 6t6 celui d.es prorluite alimentaireE et d.es loyere
Au cours d.e Itann6e d.e r6f6rence, ltltalie  a cotulu des d.iminutions ageez for-
tes de la dur€e hebd,omadaire effective du travail. La cause de ces r€ductione
peut 6tre trouv6e, aussi en ce gui concerne, mais dans une moind.re mesure, la
Fbance, dans la situation conjoncturelle, Sn revanche, en Allernagner la dur6e heb-
donaclaire pe,y6e du travail stest (faitlement, certee) al]ongde pour la premibre
fois d.epuis 10 ans malgrd guelgues rdductions conveationnelles de la durde du tra-
vait, lNlle est reetde guasiment constante  d.ans les paits du Benelux.- 6-
Les fortes dininutions de ta dur6e du travail combindes avee les hausses
d.e prix assez c.,onsid.6rab1es  ont fait  quten ftalie.  les ouwiers,dg.-lrind'us-
trie n'ont pu pratiquement b6n6ficier gue drune faible amej-lolalxot du l"o"
revenu r6e.L de p).us, leur revenu globai a augnent6 d.ans une certaine mesure
grace i, I'augnentation re,l"ativement substantiell-o  des al]o$atjons familiales
en octobre'L)6ty, puis en avri-L .l-955 Au l,rr:cembourg 6galement, Ia hausse des
prix nra J.aiss6'aur revenus r6els qutun modeste *""roissement (lf  envirorr)
qui a 6td un peu plus fort en France et aux Pays-Bas (Z a 3/,) En fait,  d.es
am6t.iorations plus sensibles du revenu r6el ne ge sont prod.uitesqrre pour l.es
ouvtiers d.e ltind.ustrie en Be-tgiEr.e (enviro" + t/Z/) et er Arlems.€Fe  (p)-us
de 7f en incluBrt les ind.emnitds de vacances Fuppl6mentaires)  l,es ouvriers
industriels al]emands qui avaient d6jA. b6ndfici6 ert"L964 drun aocroissement
relativement  6iev€ de leur revenu rdel moyen, ont pratiquement rejoint l-es
ouvriers frangais et belges gui b6nd;ficiaient, iusquti pr6sent, du revenu
r6eL le ptus 61ev6 d.eJ-a CommunautC (i  trexception du Luxembourg) f1 ti'en
est toutefois pas enaore ainsi pour Les ouvriers ayant plusieurs enfants, du
fait  que les allocatior:s familia-]-es allemandes sont encore inf6rieures a.
ceJ-les gue i'on paie en 3e.l-gique et en Franc'e-7 -
rroqEl, rE .pocIAIJ
Sien gue lee nots rJogenent socialff reoouvrent, d"ans lee diffdrents
paysr d-es rdaLisations  as6ez diesemblablesl on steffo:roe do suivrep d.rann6e
en-ann6e, lt6volution cle la oonstnrction d.estinde i  ltensenble cles cat6*
gories d.e population tles noing favorig6egtr.
I,es d.orul6es provioolresp relativee b lrana6e 1965: fqnt rsssortir
eur'le plan oomnunautalro,  uni tegare batsee d.u nonbre g1oba1 de logements
achev6s (f :g:  000 en 1955 au lieu tte L 591 OOO en L954) 9 Ie pouroenta€,e
d.u logernent social lato eensu st6tant par contre relev6 rltenviron It5  %
(45rt-contre 4315 en l)6d et  Q27L en 1963). I,tacoroiseement d.e Ia constnrc-
tion d.thabitations a 6t6 pa^rticulibrenent eenelble en Selgiquep en Erance
et ar:x Paye-3as; .tandte gue Ie logeneqb sooial proprenent d.it enregistrait
d-es pl.ogrls marguants en ltalie  et aux Pays-3as.
Dans tous Les pa;rs a 6td constat6e 1a persist&nce d.e la hausee des
prix d"es terrains h, b0,tir, sorxrent d.fun caraetbrs netternent sp6culatif
ainei que celLe rlu co0t d.e la construotion.
Ces facteurg ont entraln6 tant l.e rel0venent du prix des 1-oyers gue
d.es prix d.e vente des inneubles.
SERVTCES  SOoJAUf,
.:
Dane 1e v.aste'&qnalne d.es n€rn/icss sooiauxl on oonstate d.rune part
une nouvel.le aug.raentation.des subventions  pubLiques gui leur sont acoord'6ee
ainsi que d.es prestatlons do'lraltlo.sociale  et1 tlrsutre Partr la tend.ance
i  cr6er ou A' encourager  d.es organisneg d.dcentraLisde  ayant pour t0ohe le
reoensenent  d.es besoins, et d.es ressoutrcae d.a,ns Le d.onainb soclal. Ces
organisnes peuvent dgalernent,&re  appel6s - ctest le cas. d.ee Pays-3as -
& donner ,lerrr coneultation  ou aviB d-ans 1o d.onaine pr6ott6.
Si tous leg seoteurs - notanment les servicag sooiauJc pour l fen'fa,noe
et pour la jeuneese -  mainfe'stent un essor renarquabler lrattention 4e Ia
Coronission a 6t6 plus pgrtiouU.brement  consacr6e b ceux d.estln6s aux personnes
6g6es et aux travailleure nJ.gra.rtts.
A l r6gard. d.es personnes dg6es, Lee efforts ont notamnent vis6 a.
a^ur6l.i.orer letrs cond.itions de vie et leure poeslbilit6s de loislrs;  d.ans
}e domatne d.e lfasslgtalrce eociale,rlee travailleurs migran'tsp 11 y a lieu
d.e soulignerl parni Lee .nonbreuseE nesures arlopt€esp les initiatives vlsant
b favorisur it6troite  liaison et la coordinationl gur Ie p3"an national'ou
loca11 des activitds d.estin6es aux travaillours nlgrants. L notor les
efforis qui ont-6t6 d.6vslopp6a - en vue de ltaocueil dep f,9pilIep,deq
travaill6urs Etrarg:erse auesi bien pour assurer ies 6guipenbnts n6cessaires
(sociaux et n6clioo-Eooiar:x)  qu€ pour r6soud.re d.es problbnes connexes & aette
arriv6o (par exemplet scolaritd cles enfants)-
,.,/..,-,  -
S6curit€ qoclale
Les l6gislations d.e s6ourit6 sociale ont fait  lrobjet dans d.ivere
pa6rsr dtano6llorations non n6gligeables,foutefoisl la seul.e r6foine oonstl-
iuani une 6tape marqua,nte dans lt6volutlon d.e La s6curit6 sooiale d.run
pays nembre est oelle gui a 6td r6alis6e en ftalie  en natiEre d.e pensions  t
d.tinva1id.it6,  vieill.esse et survie. Lrimportanoe de cette r6forme tient
certes ar:r am6fiorations innrn6d.iatee qutelle apporte arrlr titulaires  de penslons,
nais surtout A. lrorientation nouvelle qurelle d.onne au systbno de pension  e
en 6tabLissant 1a d.istinction entre une pensi-on sooialel qui progressivernent
d.evra 6tre 6tendue i, tous les citoyens et d.ont la oharge Bera assur6e par
le bud.get d.e l t$tatl et une pension oompl6nental::e contributivep partioulidre
B, chaque cat6gorie socio-professionnelle. 11 sragit 1S, dttl"  nanifest4tion
oarac{6ristigue  d.tune tendance obserrrEe dans d.ivers pays d.tEurope & comblncrl
selon d.ee nod.alit6s variables, d.er:x conceptions consid.6n6es Sendant long-
tenps conme inconcillablesr ltune selon 1aquelLe 1a proteotion eooiale
d.evait viser 6, assurer I  tous 1es citoyens une garantie minfunrm d.e caractEre
alislentaire, ltautre 6tant fond.6e au contraire sur nlrgssux'ancef d.u revenu
professionnel ind.ivid.uel .
L,t6volution constat6e en 1965 pernet-elIo sans d.oute de d.€celsr les
tend.ances ooulmunes. On peut ainsi  relover d.estend.ancq d.e fond. - qui ne sont
pas propros d.fa1116urs  a11p paye d.e la Comnulaut6 -  agissant en faveur b la fois
de Itextengion de la proteotion sooiale ar.m d.ivelses cat6golies socio-pro-
fessionnelles et dtune certaine parit6 des garanties aooord.6es  ar.lx unes et
aux autres.
Ivfais on ne' peut stenp6cher d.r6tre frapp6 par 1e fait  que dans tous
1eo pays d.es ind.ioes plue ou moins norabteuxp r6v$lent B, la fois une cer-
ta;ine inqui€tud.e et une oertaine incertitude quant au ddveloppenent fi:.tur
d.e la s6ourit6 sooiale. Certese oes pr6occupatigns sont notiv6es au prenier
chef par les aspects 6conomigues et finarioiersTTle  cofit d.e la s6ourit6 so-
ciale progresse plus rapid.enent que 1es ?essources  oontributives quil pour
lf essenti-J-p assurent sa oouverture.  Dace & ltar:g:mentation d.es d.6pensesl
force est d.e oonstater qurune certaine perplexit6 rbgne sur les moyens d.rop6-
rer lrajustoment d.es ?essolrroes. T,taugmentation d.e la parti,cipation  flnan-
cibre cle ltBtat provoguo dee inquidtud.es qua"nt i  1r€quilibre d-es finances
publiques. Ira najoration d.es cotisatj.ons soulbve non moins tLe r6ticenoest
*o trofr d.es inp6ratifu d.e la croissanoe 6conorniquel d.es oapacit6s d.rauto-
finai:oerient d.es entreprisesp et d.es conditions de oonoumence gur le plan
europden. Et Iton constate quten 1t51, selon les pagrsl crest lrune ou
ltaulre foruule qui a eu la pr6f6rencey Lnoins que lton ait  oombin6 X.es
4ouxr ou bien que Ia d.6oision ait  6tE report€e b pLus tard'.





La soolarisation deE enfa,nts conetitue* rrne obJ.lgatlon qult'-selon-
les Bayel st6tend.--e,o *"  p6rlode d.e I  b 9 ann6es' La firarrce a d6oid'6 d'e
portir-b'I6 ann6esl t Bartir {e 196?1 1a dr.rr6e do oette obllgation' T'a'
'fuiglq*e, lttrt1enait" it  lee Patrrs-Bae envisagent  d'es neeureE dans o€ seRer
Pour ce qui est d.eS effeotlfs d.r61bves dane tous leE psyst La 
-
tendanoe est e lracoroi.esenent,  notd,nnent aU niveau d'u Znd d'egr6' CeIa
tiont A la fois d l fdvoLution it6nographigue et au developpement  de la
saolarlsation sponiot6"-q"i r6surt!r,entie_autresr d? 1'??9l?i*t"nent  d'u
revenu farnilial et d.e aotivations oultulelles et professionnelles.
Afin d.etrnuvolr rdpond.re b une te1le d'emande d'e formetionl des
efforts notables sont aooonplis dang lee pays nenbree en \nte 1" ltexpansion
et d.e Ia nodertrj-sation des stx"uotures et d.es syetbroee eristante'
Dang tous 1es paSi.se los rdfornes en ooutrs visent en prenier Lieu
ltenseignemont d; t"e-eeer6 gul ocnstttue Ie pivot.d'e La fornation i' tous
Ies niveaux. Mui; en Odpit d.Je progrls d65b r6a1is6s, 1a pierre d'tachoppe-
rnent 3, rrtre mise en place satieflis;,nte d.e ces r6forn"s r"st",  d'ans lt6tat
actuel iles oboses, ia p6nurie de personnel enseignalrt'
l,es eff,orts accoroBlis ee traduisent par une forte augnentation  d'es
d.6penses dee pouvoirs puurioe ainsi gu?.d*secteur prlv6' L,ee d'dpenses
ilrenseignenent  en pouroentage arr p"oitlt  national bnrt' ont'presgue d'oub16
entre r95o et 196r-. 
.
Dane tous les paJrs1 Ia nlee en oeuvre d,tune politlqu? 1? pronotion
professionnelLe et sociaie d.onne 1leu i  d.e nombreuEes initiatives  en
natidre d.o fornatLon et d.o perfeotionnement  d'es trovalllegrs adultes'
Partoutl les oentres de foruration el.radultes ien'l"ent i  se cldvelopper; Ie
nombro d.es protessions  enseiSn€es a, e r6largir et 1es effeotifs d's
btagiai.res & sraooroitre.
Les ad.ultee des r6gions nrraies font Ittrbje! dtyl9 attention
BartioullBre  en raieon d,es reoonversions  gurentralne l t6voLution  des
gtrtrctures a€glooles.
r..f.."-&o-
SECURTTE E[ ETGIMIE  DU TR.IVtrTI
Itencouragement  d.e la s6ourit6 sur 1e lieu d.e travail,  ltan6liora*ion
d.es cond.itions clrhygibne du travaill  Ie oontr6le m6d.ical d.es trayailleurs,
et nota^nnent lf information intensive sur 1es dang'ers professionels et l-es
noyens d.e Ies oonrbattre ainsl que l f 6d.uoation du comportement du travalll-eur
pour quril prenne oonscienoe deg dangers - tout cela forne une suite inter-
nineble de problbnes aurqueLs Les Etats membres se sontp en 1965 €galenentl
pr6occup6s d.tapporter une solution par un g:rand. nonbre de mesures 16gis1a-
tives of a&ninistratives c
&r dllomagne of en lbance, 1es activitr$s d,6ploy6es  d-ans Ie donaine
d.e la protection d.ee nachines, sont consicl6rables; e1los sra.:cent sur la
ratification d.e la oorrvention n. I19 d.e 1|OIT. Dans l-e ca.dre du Benelux
6galernent, d.rimportants travaux sont en cours on vuo d-u renouvellenent  et
d.o l rextension  d.e la rdglementation concernant oertains secteurs d.e ce
donaine. A cet €gard. il  faut souli-gner guril ne Etagit prosqutexolusivenent
que d.e r6glenentations qui ont 6t6 6labordes en paralIble aux actlons  d.e
ra,pprochernent  engag6es par la Comnisslon et qui ont pour but d.rintEgrerl
da^ns un d61ai aussi court que posoible; 1es solutions trouv6es e, 1r6ob.e1on
conmunautaire d.ane les L€glslations nationales. 11 est r6joulssant de con-
Etater quren Selgique la cr6ation de gervices m6d,1caux d rentreprise fait
d.6sormais Lrobjet cle Xrrescriptions  16ga1es et qutil  a 6td tenu conpte
notannent d.e la" reoommand.ation d.e la Conroission relative a,trx services
n6d.icau:c d.tentneprise; aux Pays 3as1 6galenentp ltobligation de cr6er de
tels services ge g6n€ralise d.e fagon considerable. htfinl  on peut souligner
encore une fo1s1 gue, d.ans les Etats nenbresl on s refforeoe par tous les
moJrens drinoulquer Ia notion de lrutilit6  d.e la pr6vention d.es aooidents et
d.e parvenir i. une coord.ination d.es activit€s cLee milier:x int6regs6e. Citons
d. titre  d.texompLe les campagnes  cle pr6ventton des acoidentg dans l lagricul-
ture frarrgaisep Les activit6s d.rinforrnation d.e 1rlnstitut  nationaL Bour la pr6vention d.es accid.ents (gVpf) et des cornitds rdgionaux et provinciaux
pour la pr€vention des acci.d.ents en ftalie  ot1  anfine le projet de orrlation
d.run hetitut  national. pour la s6curit6 au Luxembourg.
.../...-[l-
ouEsrroNs Fltrfitr.&Es
Deg neeures d.e politique fa,ntllale ont 6t6 priees d.ans otracun des Etats
nenbrog.E11osoonoer,,entd'iabor.rd.1es@'onoongtateioet
6gard g, la f,ois ulxe augnontation  clu noffions  f,a,ui1ir1es d.ans
piusieurs pays et la  ar6a*ion de prestatione fa.niliales nouvellee; -tolLe- tltauo"ation  ae fornationr lnetilu6e en A1lema6ne en 1965y clont b6n6ficient
les jeunes d.e l-5 a 2? ans gui poureuivent leurs 6tud.es ou Lour fo:rnation Bro*
fessionnelle.
par aillerrre, on constate une priee d.e conscience de la n6cessit6  d.e
d.6velopper les 6quipgmerLts ?t seryicqs elestin6s I  aid.er ]es nbres de farnille
glir  en nonbre  aotivit6 professionnelle hors du
ioy"r, A oet 6gard.1 l f Erpos€ social d"onne le nombre d,e crEches et garderies
drenfa,nts existant dans les Fbate nenbres, nonbre gui se r€vbLo nottenent in-
suffisante nais gue oertainesr nesures prises ou envisa,g6es  ee proposent
d raccroltre  .
On rloit noter agsei uno dvolution du droit clvitr d.ans plusler.rre E'tate
nenbrasl tenilant & lraocroissenent des pouvoirs d.e la fenne rnariEe (r6formes
d.es r6gimes natrinonlar*1 noilif,ioations tlu d.roit fanllial;  etc .')'
De telles nesuros trEduisent la reoberobe  d. tune arlaption d'e I'a vie
fa,niliale i  lt6volution de Ia eooi6t6 nod.erne.-lL-
I,NTT0DUC;tIo}I I  :
I.  Le prdsent erpos6 se rdfbre comtte clrhabttude a lrannde pass6e;
nais celLe-oi 6tant 1B ilernibre ann6e d.e latf4flrrilne 6tapa", 11 fournit
Ltoccasion de prBter attention i  1'dvplutlon soolaLe rdal.isde entre 1a
date drentrde en vlgueur d.u Trait6, Ie 1er janvier 1958t et oeLle d.e Ia
fin  d.e la il^euxibme 6taBer le 31 d,doerrbre  1955 (1).
.  Cette introdqotion con$tte qn bi1an. qul vlee b falre x€Bsor.r
tir1esr6su]'tatsobter$sd.arrs-].ed.orreinesoeia]..Il.est.c1airgue.1es
r6alieatLons d.ans ce donalne permsttent,clrappr6cler  d.ans que3.les nesureg
les poLitiques suivigs A*l.les  Etate nembree, r6pondent aux obJeotifs
du Tratt6g en effet, ltoL,eotif essentiaL du trait6 ntest-il  pao p16oi-
s€rnent drassirer une arn6lioratloar oonetanto d.es condlltlons d.s rle et d.e
travai'L d.es lnupLes d.es six Etats nembreee ?' L,es oonetatations qui vont
suivre montr€ront.oonbien  L!616nent coeial et Lt6l6ment 6conorniciub  sren-
riohlssent nnrtu.eLL€ment .
If,  Pendant l-a p€riode 1958-195!, une erpanslon dcononique  oongicl6-
rabLe gtest en effet'nantfest6e ilans les pays cle la CEE. te produit bnrt
en volune a augm€nt6 d.e dQ, frt ae qut est avant tout le rdsrrltat d.tam611o-
ratlong .satisfaisantes  d.e la pro,cluotiivit6,  qui, el.les.m8ures d.dpeadent ausgi.
d,e La rnise en plaae d.es rndoanlsnes  d.u ![arahd Conmun. Irtaccroissement  d.e
La productivitd (produit tntdrierrr trut  par Fotsonne occup6e) a atteint.  ,
plus.d,e 6 f".pq arr en ltalle,  envLron 4r5 fi en.A,lleaagne et on lbance,
tandis qutautr Pays-3as et en SeJ6ique Le teurc o'{ttrreepi'nd.ant a 6t6 drenvLron
4 /o pax a:n, aveo une notte tenclanee b i.racc6l6ra{on dans ce dernier pays.
(1) Lf apergu d.es aotivit6s  d"e la 0onnlesion d.e la
eocial pend.a"nt 1958-19651 a d6J& 6t6 pr6sent6
St:asbourg, Ie 24 nowmbre 1955; vclr  r D6bats
V66, no 82, p.  50-56.
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Lrerpanston  frcononi.que a €t6 sans iloute g€n6ra1e1 nais e],1e nra pu na-
turellenent se nanifestor  d,e manibre uniforne dans toutes 3.es r6glons de la Con-
munaut6. Sien gurune 6tud.e conparative clu d.6reloBpecnent r6gional dans 1es six
pays nenbrec ns sott pas encoro d.ispontbLe, i1 apparatt d.Es maintenent possl-
ble gue les 6cartE entre quelques rdgione nolns cl.6veloppdes et oertaines 16-
glons iltlustriaLls6es d.e 1a Connunaut6  ne sont pas dini.nu6es.
Par alIleursr ltactton nende au niveau oonmunautaire il.epuls 1)JB, en
natibre d.e clfueLoppenent rdgional et d.e cirnyersion ind.ustrielLe a d.6jd donnd
lieu I un noqtre consid6rabLe d.rinitiatives telLes que lt €tu&e faite  en ALle-
nagne sul Ia ndthod.s d.e d.drreloppenent  pd.r frpoints centrauxtf et & oelle r6a11-
s6e en ftalle  en mro d.e la crdation d.lun trp8le cohdrenttt cle cLdveloppernent in-
dustriel.
Ceg effo:rts d.evront Stre lnursuivte et ddvelopp6sr ea vue notannont
ctes transforrnati.ons qut eont en cours aussi bien ctans oertatnes r6gions agri-
coLes que d.ans oeftainee r6gions drancienne lndustrial.isatJ.on.
lf6annolnsl 11 ne faut pas perd.ro d.e rnre que ces efforts ne poumont
nanifester leurs effets que progresEiveuentl  La politique r6gionale 6tant par
d,6flnitton une Bolitique i, Long te:me.
III.  !a oonsornnatiqr privde pa,r habitant ilans 1a Corununautd avait en 1965
aecus6 un acorol,ssement, en volune, du tiers par rapport ir, 19fit ce qui €qui-
vaut  un aocroissement  annueL 46 4rZy". Si lton prend. pour base Lrann6e 1g59t
le taux moyen draccroissenent anrruel d.u volune d.e La consonnation privde per
hablta:rt 6talt de 5A ft un ltalier  de 5 fi nt  Prys-3as, d.e 416 y'" en Allemagne,
de 4 fi en trbanoe et dle 3r8 1A en 3eLgique.
IV. Co relbvenant clu nlveau iLe vie est d.rauta:rt plus frappant que 1a po-
pulation aattve nta augment6 que Aa 4 fi seul-ement au oouts d.e cette p6riode.
Par rapport S. la popuLation total.e, dont J.a progression a d€passd 10 y'o, ta
popuLation actlve a regress6, passant d.e 4313 y'" en 1958 h 4Ar7 y'" en 1965. I'r.
etrroturo iLe la popuJ.atlon aotive et La structure  d.e Lrenploi ont gitrruJ.tan6nent
subi d.es modifitiatlons  &screu importarrtes,
,  Crest aLnsi qurun d6plaoenent srest prod.uit en faveur des secteure
, d.tactivtte a niveau de productivitd 61evdt 1a populatton active oocup6e  clans
lragricultrrre a cliujnu6 d.e f958 A'1965 &a 22 y'o, tanil5s que La population ac-
ttve occupde d.ans lrindustrie augnentait 0e 1J y'" et oelLe gul est occupde d.ans
le geateur ttes seryices d.e 15 o/", Ce d.dBlacment  a 6t,6 une des eausea de 1ta,rn6-
lloratton d.e 1a prod.uctlvitd  d.ane Lrensenble de lf 6cononie.
f ,,.-3r"
*,14 -
Uno autro nodjfloatlon eignifi"oativo .da,ne la etructur3 d.e 19.
population aotlire a iit6 lraugnentation relativsmont forto.du nombro dp
':  .  :'  ,  :i-  "
traVailleurs f6minins d.ans oertains. pa{q: Ira p6nurio sur lc narch6 d.u
travail of 1s progrbs tochnique ont on partioulier provoquf, o4" ,..1tt:1- .
sif ioation cle ltaccbs cios fennos roarl4oE & ].taotivit6 profosgionnello,  Fn
raison 6gaLonant cle l ta,n6lioration do la formation g€n6ra1e st d'e la for-
rnation profossionnel3-c, 11 ost Be"nig dtesoouptor gue oc prooossus  sO
poursulvra  da,ns lrt1 pqogha avonis.
,;
V.  !a population activs ost pass6e ae.'12t4 nlllions on 1958 i
1416' m111lons d.e'personnos en J:961,I,e nonbro dss ch6nours a consid'6ra-
blourent dilnfnu6, Lo pourcontaga  clu ch6srago ctans la Communaut6 6tant pass6
d; 31 6f" en 1958 e lt4t', on ]965, La noyonrio nonsuolle du ch6mago ilans 1a
Conor*wrautd a rftrosso d.o 2.?50'000 gnviron on 1958 a 1,500.000 on 1965'
DeJa dans un geul peyr:sr ltltaLio,  ao ohlffro noyon accuEo uns dlm.inu*|"
'd.e1tordroag3/4do.m!L11o''q1mi11ion.I,ap1upaltd'estravai1].eurs
actuollemont on oh6rna6o no sont pas ou no sont plus furm6di.iatonent disqo-
'1
nibLos Bour gtro tntdgrds dans le proc6esua d.s pro{hrotion. Patni coux qui
ont rot:rouv€ un onplol, 454.OOO ont b6n6fici6 tltactions d's r66ducation
profosstonnollc et {o rilnstallatj.on f inano6on par 1e Fond'e. eoeiaL ouropesvl'
.vI.  La d.imlnution  d.o ltlnportanoo  669 r,dservss natlonales 6o tul^o-,
droeuvre a ob1ig6 cortains nonbres !r. f aire d.avantags appel dopuls.1958
:1
aux apports tls main-cLroouvro non 4ationalo. Ctost ainsi, par oxemplet.
;guo 1e pourcontaga.  clos offoctlfs 6tra,nSors occupde sur 1'ensemblo  do 1a
populatton activo sa.l-ari6e ost,paea6 da Ofiy'' on 1958 e 5r4/":i }ltt-::^
Al1emagne et de Org/, dirr4l aur Pays-Bae (t),  l*  ai13'oure, ct'epuis 1958t
la progpessj-on  d'Fng ory6g & lrautre d.os effecltifs dtrangors occup6s
a 6t6 plus forte .dane oes pay: quo ooL1e d.s l.a poprlation aotlve- ealarl6e'
&r co qgi ooncerno ltorigino dos aBp,ortE ds naln-clf oeuvre.-6trangbro-
rocrut6s (e) aans la Conrounaut,6  dlegutg 19581. on constate Quo ie nomtro
s rsegorttsseirts  d'os pays nombres, on'grande
'  t 
"lians^ 
oet oass  1958 e 258'000 en lJ6J' , naJorlt6 diltaliens, oet pnsg6 d.e 1)!.009 utt
:..-i;--.-.,i.-.
(f ) Soufs pays do la Connr:nautc pour,1:"el?1u on dtelnso ilrune s6rie
ltatisttque conoornant  Les effoctifs etrangerst
tal t"**iiii""u  pormi:nonts et ealsonniers nouvellsm"n1 u11r68'
. . rf ,..-I,', -4-
'Iusqurem 1963 1a part clo oos travoil.lorrrs 6tatt  sup€riou:ro &
oello d.os travailleurs originatres des paye tiors.  Par la suitor uno nod.i-
floation de la structurc 0es apports ost intorvonue au profit  cles pays
tiers jueqtti,-la fin  1964. A pertir, d,o lranirEc 1965 sreEt dc ilollvcau n#atfcstde
uno a$soz netta rEtrriss d.cs apports,communeutalrog.Lcs  pla,cemontc d.c t.r";,l',:i1-
lcurs rcseortiqrii*ts'd.e,* payc tLerc ec:rt pe;s:s'dc Bi...l'CC cn 195{1 &, 5?:"'ii
an 1965.
VII,  Ltaccroisscnent Oonstant  cl.o La naln-dtoeuvrO  salari€e et 1e
nourbre il6oroisea,nt tl.oa travalllours lnd6Bend.ants oonetituent la clernidro
nod.j-fication cLe structuro gutil  convi.€nt d.o signalor ici.  l,a cl.ininution
clu nonbre dos incldpond.ants ost du rsstE 6troitenent 1i6o i  la d.inciluticin
tle lfenploi d.ans 1o sooteur agriooler eui a d6JA,6t6 signal6s oidoseus,
Dans oertains payse d.os rQglemonts pr6voyant l toctroi cls subvontions  ont
6t6 atLoptda pour favoriser ltoxodo rr:ral et obtonir alnsi une productivitd
accruo cl.ans lragfloultu:re of pr;r coni:;'cucnt d.:.ne ]tcnrcmbLe C.e ltclcononie.
J, 1;, fin  d.c t965{" d.inE cj.nc Et-t:  rncnbres la. nr.:-in-{tccuvre':'le:lic 
".3p:.:-
soirt:,:it gl-obilcncnt d.c ?4 i, €,t, f. au futs.l C.c le pcpulation a.ctirrc; Ltlte,1ic,
aveo 64 fo, re:tait  .:u-d.eesoue de ce niveau.
VIII. QUant aux rolations ompl.oyeurs-travailloursn  11 est A, conetater
en preni-er lieu quo 3. ton so rdfbre cl.o plus on plus & 1 r6volutibn g€-n6ra1o
6coaouiquo st socialo pour fixor les conditions clo salalros of do travail.
Co nrest quton,Solgiquo st aux Pays-Bas quo ddj6. avant J959t los n6gooia-
tions ontro 1eo partcnairos soolaux 6taiont lnstitutior-a1is6o6  I ro6poc-
tivonent, on oo qui concorno lee oonventions collootivos rd.atrs I'os Comnissions
paritairos of dans la Fond.ation clu TravaiL. Dang Los autres paysr une tollo
lnstitutionaliEatlon clens os domaino nroxisto p&sr Soutofoisl 1l1lo ooopSra-
tions entre 1o gouvornanont et Lss p,artonairos sooiaux sty 6tabLit e l rooca-
sion d.o La proc6dura d.a rati.fioation ou d.toxtonsion d,os convontions aoLLoo-
ttvos. En ltalie,  1a cituation I  aet 6gard. ost particul.ibro; on offetl
lrarticLo 39 As La 0onr:titution y pr6voit qus Los synd.lcats enregistr6s
ont la porsonna3.ltd  jurid.iquo et, ropr6sont6s unitairEnent proportt'onnollo-
hent a,g nonbrs rLe leure affili6s,  pouvent ooncluro d.os convontl'ons collgotlvos
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ayant forcc abligatoiro rtorga oohoert.Il ost coponclant 6. ronalquo3 qutlr il'6faut
d.runo loi  clrapplicatiorr, cotlai^ti6le est rost6 Jusqutici inop6rant.
' 
.:  : 
i
Sr1 outro, on Ebanco et aur Fa,Xts-Bae,  11 Erlsts un Conseil 6oono-  l
niquo ot,socdaL; on,ItaIlE'ile Oongol]. nptional do lt6oononio of du Travail
(OEru) qt, on 3o1giquol le,Conoail Netlonal du [bavail et ls'Consell oontral
d.o .1.t$cononio. 0uant &, Iou.r .conpo6ttion, 1a situation oet assea sonbLabls  on
ItaU,E st .aux Fays-3as; oos d.oux Oonsoile ont rrng etructuro tripartitol  da.s'
ropr6sontants d.eg orilpLoyours, d,os ropr6eontante d.os travailloure of dos p'orson-.
nalti6s BarticutrlOrcmoht aoup6tont€s on natlbre dcononlqlla et sociaLe"Etr Fbance,
orl Le Conseil oonpte bcaucoup plue itc nonbss quo les laEtltutlons eftbii.alres p:'i "
ed$osnont citdsel* couposition eet plue omplexo pulequton y trorve.drautros grcu''
pes que les'trois qul viennont rlt6tre 6nunfu6s.Au larraborrgjj.l erLste plusietrrs
organisrnos qui pouvcnt Gtro coneicl6r6s  oonno d.os prdfigurati+ns d'run coaseiL
6Cononique of sociaL. En ALlonagnor  par cOnt:rO, il  nroxlste pas, d'rlnstitu-
dtons oonparablos  aur ConsslLs doe autros payst Ia oool#ration ontre Ie
gouvcrnoment et Ios partonaires sociai:x prond gEndralonsnt la forme clo
aontacts infornolso
:
.. , ' ,  Dans. lo oa&r6 iLo la polltlqus contractuollee  uno nouvoll-o tondanco
ssnblo so mahifostot, qui. oonslsto i  'robJootlvortr  dlans uno cc"rtaliro nesurs' ':
lee n6gooiatlbns en cg sons quer plrrs qutautrofois, lee tl,$cisions prisos  '
sofil lasdog sur dee d.onhdoe ooncrDtcs. La conploxlt6 et l tinterct6pond-ance
dee pb6:ro,rn0nss eocio-drlononiqiies'ot  dcrs pbdnono0norpoltt.tquos  sont &. la base
do o6tto.'r3vofutio11"r''A  oot 6gd;?dr'-oir  psut 6gat'olaont souli[yrer ]''influonos
du,-'d6iol.d'ppenogt  &se Bclsnocs 6Oonor,rtqiros  et gobla.lsg applig.u6os of le
rnbtubre oroissant d.os toib,nlolons et cad.r€e au sein ttos organ.l.satione  do
travaill6urs s'! tl'onpLoyoui'e.
DaRs:Bl.usgoure gaysr lroa.assis.to i. rrn roFsersoment de La aollabq-
ration ontre:les.organiga-tlons pSofo*qiqwrqllae dronployeu-re ou de travail-'
lsurs,do d.ivorssertc)xd.ancoslot  parfoj-s mtno;.au:d6vel9pponqr:1, dtw.nouvo4Qnt
pLus profon& all'anj,cLag1e"lo Eons dtirls'action oonoortdor '  '  '  ':  ":
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&dtn, d.ans chaor:n d.ee Etats maabres, lf on tient oornpto d.ans une
m€sure croisoante  dle ].rdvolution  d.e 1a CW; Les conoeptions et l-es rdal.isa-
tions rev6tent d.e plus en plus d.ss d"imensions errop6enneg. I,es organlsations
nationales d.e travaiLleurs et d,renBLoyer:rs  ont ar66 ilos secrdtariats aurop6-
ensi l,e secr6tatiat europden  d.e la Conf6d.dratlon  internatlonale d.es qrnd.icats
llb:res, Le secr€tariat europden  d.e 1a Conf€d.6ration  internatJ.onaLe d.es s;m-
cl,ioats ohrEtiensr ltUnlon d.es furdustries d.e La Conrnunaut6 europ6enne, Ie Co-
nitd iLes org:anisations  professionneLLes agrtcoles d.e I.a CEE, 1e Comitd des
Organieations conmerciales ilee Pays d.e 1a 6SEr'et ltUnion d.e Lt.{rtisanat
d.e la GW.
Ces organlsrnes constituent le Llen offloiel  entre la Corunission  et
les olganisations d.es nil.ieux professionnels d.ternployeurs et d.e trava;iLleurs
de La Conmunaut6t cteet nota.mnent grfae &, leurs seor6tariats,qutune  prise d.e
consoienoe aocrue d.e La nouveLJ.e iliraeneion surop6enne se d.6veloppe da^ne
ces miLierrx.
IN.  Drant Les anndos qui corrseBonden*  aux d.eu:r prent&res 6tapes,
les rererurs clu travaLL ont augmont6  da.ns Les Etats mqrbres s' tm r:ythme beau-
ooup .plus rapid.e que clans la pJ.upart des autres pays lndustrieU.emant  d.6ve-
1.opp6e' Goi est vraL auesi bien d.es revenus noginarrx que d.es rovenus rdele.
Si lron consid.Ere  l-es ealalres d.es oui\rriere daRs le soctern industriel
-seuls ces salaires ont fait  Ltobjet d.e stati.sttques  dans tous les Etats
m€{obres -  1L apparatt que Les gains boraires t'ruts pend.ant l.a p6riod.o cle
* 19fi d 1965 ont ar:gnentd de presque BO f'en noyenue ilans la  Comnuraut6.  En
Alleuragne, en ltal.le et aux Fay6-Baa, ltacoroissenont a atteint presque gO /qt
en lbance p}rs d.e & fi, en XoLgique un peu pLuo d" 5O y'o a* au L,uxembourg,
les Ealaires ont augment6  d.r environ 4Q y'o. Gonme, au noment d.s La crdation de
La Conrnunaut6, los niveaur cte salaires 6taLent les Blus bas en ltalie  et aux
Pays-3as, et les plus C1ev6s au hrxenbt:trfg et en 3efulquer lee d.lsparitds  d.e
sal"airbs nonlnarrx exl.stant i, I"torigine entre Les d.{vers Etats nsrbres ge
sont constd.fuablOnent r6cluites par $rlte cle cette dvolutXon.
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A Ltint6rteur d.es clif,fdrents pgyg, LL est possible de constater
une tsnd.anoe  &, lteroenuisenent des cllspa,rit6s  d.ans l-e nlvoau cles salairee
entro 1es htvers groupes d.e tra;vailler:rs et entre J.ee illvere secteutrg d.tac-
tivitd.  Qre lton songe E, la hanrsso consiatdrablo d.es salairep deg travailleurs
agricolesr eui Les rapproohe clas Ealatree d.es travalLleurs  ooorpds d,anc
dtautres seoterrs, et tout particui-ibrenent  aussL b, ltdgaLit€ d.e r6rnun6-
ratlons pr6rn:e b lrartiole  119 du frait€  dle Rone, en vertu d.e J.aquelle
1oe ealaires des trEraifteurs f6ninins ont €ou?ent angrneatd plgs consi.d6-
rablement quo oeu:r d.es trairailLeurs masculins.
X. Sien entencl.u, l.es r€ilr€nus rdele bmrts clee travail].eurs ntont pas
ar.rgurent'6  d.arrs J.a no6lne mosulre quq 1ec gains borai.rEs bnrts; ce falt  trouve
nota^urmont son'origine d.ene ltaugpents.tion  clu oo0t cl.e Le vie. Ltaugnentatlon
du co0t d.e la rrie a 6vo1u6 d.e fagon d.ivergente clans los'divers Etats uembres,
variant'cl.e 12 y'" *u Luxernbollrs  g, 32 y'" urr.Flrance.  Porrn oe cl,ernier pays, ceci
aquivarit e yu  bausse dlu co0t cle ].a vle d.e 4,y'0 an qoyenne par_ant nais la
hausse nta. pes 6td beauooup. pl.us falble en ltalie  et, au: ?ays-3as. I'e re-
venu d.es trevailLeurs g dt6 en outT€ gr9v6 dLe fagon reLatlvenent pLus lourde
par Le reLErvenent d.es ootisatiorl *p Lg€ourit6 eooiaLo, flrtout  en Delglquet
en ltalie  et aux Pays-Basr 6tr cl.e fa.gon flus.g&r$ra1gf tl  a 6td affeot6 par
lrinoid.enoe p3.us forte dLe La Brogrossivttd dLes lnpSts.sur d.es tevcnus &ccruer
Enfln, d.ans oertains pays La clur6e C.u travail a 6td rddluite.
'  Sl J.ton tlent conpte d.e torr" oes faotouxe, les rsvsnus-annuels 4ets
d.ee ou\miere industrlels d"e 1a Cornrnunautd ont cubl, une augurentatlon noyewre
r6e11e dt6nvtroi AT'y',. Ciest en .Lllenagns qus lraugnonbti.c:n palr.saLari6 a
6t6 La plus inportante (p1us de 50 /,)e etke a.6t6 d'a 25 y'o en htahie et au
Luxenbourgr de 30 y'o en Bekgique, d.renvl.ron 35 /" en Ibange; a::x irys-3as,
Les revenus d.es or.nruiere ont augneni;ri C.run peu pLui d"e 4Q /,,  Ainsi, en
raison d.e La bausse ilu co0t cte vle, io _rapproobe4ent  dr1 ni.l:eau.des sal-ailes
r6eLs a {t6 rncjfns senslbLs gue oolu:- ues salailee norlinauxr 
:-\\t
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I.res all.ocatlons faoillales L@alear {ui contritnrent  dgalement au
revenu d.isponib3-e du cbef de fanli.Le, ont 6td plusieurg fois reLov6es d.ans
toue Les Etats nenbres entre 1958 et  1965r nais oes relbvements, dans 1a
plupart d.ee pays ont 6t6 qn Bourcentage moins inportant que 3.e relBvenent
d.es revenus du travail,  &r AlJ.emagne st aux Pays-3as, orl les allocations fa-
niliaLes dtaient les noj.ns r6pandues et lee mojns 61ev6es lors cle Lfj.nsti-
tution cle la 0omunaut6, ]-es nontants  d.6s versements A oe titre  ont subl le
plue fort  aocmlgsement  comparativement arrx autres pa;rs. Dans ce d.onaj.ne
dgalementr o[ oonstate une tenclance 3, un oertaln rapproohenont.
Xf.  Is dlurde du travail effeotlve a 6t6 r6duits surtout clans tlCl.s pays-r
&r A3-Lenagner la r6duotlon a drabord.6t6 de trois beures, puis d.tune haure
suBpl6nentalre, cle sorte que ].a drrrde hebcLoma&airs  du traxrail. 6tait
pass6 i  environ 44 heures en f955. .Aux Paye-Das, 1a d.ur6e du travail  a
6t6 rdd.uito d,e Zrt hor.tce$, paseent i. environ 45 heures par senai.rro,
Lrrlta1i.e. ar Jusquten 1t53p a,cousd une dvolution paraLLbl"og en outre, 1e
raLentLgeement doonoraique d.e 1954. a aoatraint d.e nombreuges entreprises
& rdcluire leurs activitde, d.e sort€ gue la d.ur6e hebd.omacl,aire moyenne
clu travaiL pour Les travatlleurs inclustriels 6tait tomb6o an 1965, selon
d.es estlmatLons, & environ 42 hzures. Dans Les autrea paye, J.a situation
nra pas subl de noctiflcationnotablee. Sans d.oute a-t-on pu onregtstrer
en Eranoe, en 1p5!; Lorsqsrll egt apparu que Lr€volution suivie d.ans los
autres pays avalt abouti &, une dnr6e hebdonedalre du travail offeotive
moind,re guren Sranoel un &or$r€nent tend.ant l, r6duire 6gaLement dans ce
pays la *rn6e du travail y quL attelgnait plue de 46 houres par eeuraine
et cL6passait m6ns 5O her:cee ilans un certain nootr€ d-rentrepriseB. Dtautre
partr la tr'ranee a 6*6 Le seuL paye ot1 pendant 1es anndeE 1gfr/tg6J, le
nombre d.e Jcurs f6ri6s et chOnds, av€o naintlen dtu sal.alre, f,ix6 dans Lee
oomrentions coll.ectives, olest aocru d.ans une assez large mesu[re.
XII.  Parell6Lernent  i. la r6cl.uotion de La itur€s bebdLonadaire  d.u
travaill  on errreg'istro une tend.anoe  A. atrgnenter le oong6 annuel et i,
uaJorer Ltinflenrrttd de ?acanc€s,  Uno inportante prol,ongiatlon des cong6s
...'/r^.-b'
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avoo naintien &u Bal.airo a 6't6'onr6glstr6o ontro Lg58 ef 1965 en 3olgiquel
en Frascs of on Allenagne. &!r Belglquel Los onployou:ns st lss travajlleure
sO sont nis d.raocotrd sur uno trOiEibn-s senalnc d.o oong6, otr"en I*ranco,
Bour la plupart rlos travaiJ.leurs, srtr uno quatribne gonai-ne. 'En Al].eroa€not
la dur6o d.es cong€s pa;,nds a 6tE Port6e dls 2 sonaines i, 2 senalnos st donniol
atr pour Les travaill-our$ d.o 35 dns et plus, !, 3 sonainos. Par aSJlourst
d.os 6ispoeitions pLus favorablos on'mattero  d.s tLur6o doE' oongds ont 6t6'
incluees rlans des oonvontionE oolleotivos 6gal,cnont  d.ans l-es autree Pafs.
tf inclonnltd 6s vacanosE a 6t6 un autro point sur loquel rrn p?ogrbs
social a 6td unregiotrd. &n Bolgiquo, lrlnd.ernnit6 do vaoa&cos a 6t6 1nrt6o
d.o uno & &er11g ssna111os  do salaLres; et1 on Allonagne 6galouent,  d'e nouvslles
olausos p<irtant najorstione d.es p6culae d.o vacancos ont 6t6 ad'opt6og fj-n
1965 pour rine grando pa"rtio dee travail-lor:rsi Dans dlrautres paifsr notannsnt
on ItaLle, 1oe montants dlos ttgratXfioationott iLo ftn dtann6o (treiaibme nois)
ont 6t6 ndjor6s.
xrrr. Los exigonco,s i.nlnrtantes d.e la sCLsnco' ot.cLo la toobniqua ont
lnflu6 dans uns rtscuso oroissante sur l taotivtt6 p:rofessionnelle'  11 oet
apparu d.e plus en plus nottcmont pond,ant lss ann6oE 1958-1951 quor dans
tous les sootours ggr.ns oxogption de la vlo 6cononiquo, loe eri'gsncss rola-
tives &, la guallfloatlon profeesionnollo, st nota,mnont d Ia facult6 d'adap-
tation cto ltlnd.lvidu; ont 6t6 Eans oesss oooruos, Ceoi a eu dvidonmont
un rotentlssemont  sur 1 tonsoigneniont on g6n6ra1 et I'a fornation profession-
nel1e on partioulier'
I,a d.iffusion of l,lntenslfloetlon dle ltoneelgnonont qui en eo.nt
r6sult6ee eo sont tra&uites on Bromlor llsu  lra;r un aecrolsscmsnt ds la
eoolarit6 obLigatolro of volohtalre. Si, en 1958, une scolalltd obligatoiro
de 9 ans dtait  encoro lroxcoptione&,lrbeuro oatuollo olLo tond, & ee rdpand're
et clans certains payS rn$nor notaenent la !ba,nce, l tobligatioh scoLairo
attoindra Broch.ainement  uns d'rrr6o d.e dlx ann6oe'
.. rf . ..-')'\'.
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Drrrant La nrOrno p6rioil.o, on oonstate on outre clane tous 1os
pays uno rgetructuxation d.s L'ensonble d.e lronsoignemant,  en nro dE nieux
orlsntor l"es dlbvos vors les d.isciplinos qui lour convLsnnont 1o nior:x,
draugnontor Leurs possibi-1it6s do choix of d.o facilitor  1o passago d'run
ensoignonent i, un autroron lntdgrant los diffSrents nivoaux d.'6ducation
dane un vasto eystilao i[tonsolgnerront homogbno. Cotte 6volution set favo-
ris6o, sLnon rond,ue indispcnsablo, par les nodjJioations structurollos
deJa. Eignal6os dans lrorirploi st l"a population aotivo, qui entralnont uro
promotion soclale &coruo.
Iros somnos af,fsot6os par 1es pouvoirs pubJ"ics des pays d.o 1a
Connnnaut6 a lreneelgnomont ont augnont6 oonsiddrablomqnt.entre ].95B s+
L965t tant sn ohiffros ebsolus quton pouroontagos du rovonu national, ot
d'ans ls pronior cas, t1'': sont m0r'ro Srarfols passdo d'u si'urplo au doub16'
IJoo offorto quo Le ssotour ptlv6 atest inpos6s ecr foveur de ltogeolgneroont
ot cle I'a fornation profoseionnol'Le ont 6go1'enont €t€ oonolddrables'
xrv. I",e nombre d.t61bves roeevant un onsoigpement  faisant suito d.
lfonsolgnomont  cLe baso Ftsst accru tr}s lot'bomont ontre 1958 et L965t
ilane tous Ioe pays d.o la Conmunaut6. Cetta augnentation pout 0tre attri-
bu6e h, I'a naiallt6 d-raprbs-gjrerro et ausei aux possibilitds qui sont
ouvortos aux Baronts d.laeeuror i  leurs enfants uno pr6paratlon ad'€quate
s, la vis actlvo; malhor.uousomont, l raccroissomont d.u personnel onseignant
et notarnuont  &u nombro dce prOfossour$, nta pas sutvi 1O rytbno de
l taffh.rx de nouveaux 6l,6ves of 1a lutte contro La p6nurlo do personnol
onseignant qualtf6 constituE l trrn iles principar:x probl"6nos dans tous
Ios pays do Ia Conmuneuutd.
ti6largissnont  &s Itinstruction  d.o baso - qtro prescrit ontrs
autrss ] run d.os prlnoipor gdn6ro.ux 6tab11s par 1e Consoil en natiere de
politlquo conmuns d.s forrnation profoesionnollo - & aussi pur  obJootif
de faoilitcr,  €n cas do ob$nagoe 3o passago d.os travailler:rs a. une autro
. r.f . r.-Q.Q--
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profossion. .Io p1'ogras tochnglogique nodifle 6gqlonont La etructuro dos
profossions  el}os-m$moso ds eorto quo 1a facul.t6 drad.aptation tlos tra-
valllguts o'Et Eoun:iso 3, des exl,g1ryloos constet[nont 6].ev6s€. 6!n outrot 11 faut
brattoaths L lravsnlr I  oe  guo btsaupoup dtontrs oux d'oivont au moiiis
uno fois dane teur vio changsr d'o profesEiolx.
xs. Irore ilo la crdatlon dlo la COnu&aut6, la s6ciult6 socialeou\nrait
d.6jb. un grand. nombf,o d.tasfflr6s. Dopuls 1ors, lE AOrOLc clOS aesus€s nla
coss6 d.o stagrandir, avoc dviilonegnt clse vari,atiOns es]'on 1o sectour d'rassu-
ranco, 1.a Catdgorio d.ra;rsqr6S of Ie pays. $ln pour citor un elenplo ron 1958r
TJfo eo la poprlation tota^ls do La 0onnrrnaut6 bdn6floiaisnt  d's La pro.tootion
d.os lois  su3. lragsuranco-saLed.tor  oo lpulogntago 6taLt d'ronviron BJy'o an
1963 (1), n  dcit 6tro Blua 61ev6 onoote on }965r conpto tenu dss r6fornos
lntonrenuossnsolgiq'lgotgulJuxembou.lg.I.r|augngrtationdunonbrotl'EEsu36g
eoncotno IDul une trbs largo part les l,nd.SpOndapts''Ctegt ainsl qus 1o
b6n6f lce ilos lols  sur l rassqranee-nalad,io  a dtd 6tsndut au'x conmorgants
et artisans (ttatie),  aux exploitsnts 'egr!.oo1os  (F"raaca of Luxorrbourg)'
aug porsonneg &gpos (franco)' aur lnd"6potdants cn g€ndral (feLgiqus)t fs
tendftce,dlo ltassura.noo-vlsillosss a 6t6 gtonclrrr aux artj'eane (Ital'lo)'
aux conncrgantel aux indtretrLOle, au3 nd6brss d-oe profosoions 1ib6ra1es
(tuxorabourg), tand.ie guro.ur Paya-Eae lee I'ncleponda;rtp  rjtatont inclus
d.ans loe b6nSficiaircg cto la lol.reliitiVo aUX'ponslons do veuvgs ot.d'ror-
phelins at d.e la loL rolative aus alloaations'fa,tniliEles'
xvr. sl I ron pout nosurs" los prlsag€t aoeonplis Ber l toxtengion do
.l
la s6curit6 s.ooialo, 
'aueun€ d.ofon$o obt^f,fr6o no i:ornot dE rendre compto
d.e fagon. satisfaieantq  d.oe progres oBseglstrde on co qui ooncorno l toff i*
oaoit6 d.e la 169uritd nooiaLo, qutl:! stagisso d'o la valer:r d'es prestations
orr a fortiori  dg" 1f aclaptatlon *es syste!iloa 4o protootion sooiaLe aux oxi-
gencos 6,uae sooi6td sn nutat:ton repld€. Il, sgt J'noontostablo quot dans 
-
lronsomblel Ie nivd&u f,o La protootloR social* eteet a$61iord d'opuis ]959t
eoalale sont d'isPoniblos (f ) f,os statistlguos.ooBoomsnt l'a sdowitd
jusqu'a I ranrr6o l'963.
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soue 1 teffot tantdt du rdanEnagomont cornplot do te1le ldgislation ou
bion slmplsnont  d.o la rcvalorieation dos prostations.  Mais une aPPlSciation,
qualitative no peut, cn ln matibro, ss rdeumor on formulos sch6matiquos;
o11o no paut 6tro rcncluo Qqrau torno d.trpo apa,Lyso plus fi-no of qul srappli-.
querait ir. une plus longuc l$riode, Et cottO obeervation vaot cl'o nOno
lorsqu'11 sragit d.tapprdcisr les tond.anoos  & lrharmonisation entro los
rdginos sociaux d.oe si":c pa,ys.
Tout au Bluo Ost-it poesible, d.a6s 1o cad.re dtun d'6voloppomont
1init6, d.e rolover ccrtajncs indications quo nous fournissent les statis-
tiques. Ainsi pout-on constator un oartain :l'approCheroont d'os rapports
ontrs il6penses do e6oruit6 spoiale et prodtrit national bruti Lq  pourcon-
tage qui et6tabl-j.ssait soLon les pays ontro LO16/, ef l|tl%  on 1958r sr6ta-
bLit sn 1963 entra !2r7 art I4/".
Crest Lb ls  signo quo, sur 1o plan glolalr une certaino harrroni'-
sation so produit, of clurelLe etopbro per un alignement vorg Lo baut' Oe
ronargue d.e n}rne que do 19tB a 1963 los prostations ds s6curit6 eociaLe
par habitant (rapport ontre les moyonnes arrnuoLlos) ont augrnontd  plus
fortomont en ltaliol  on Franoo et at116 Pays Bas (cle 65 e 9q") que d'ans
1es trois autres pays (30 e6/"), co qui abontit, ici  encore, i  uno oer-
taino harmOnieation  clui n i ost pas eang rappcl"er ce1le qua nous arons
signel6e prdcdd.emnci:t  on oo qui concel.nQ 1o nouYcmont dos galairee,
xvII.  Quant a 1'lntrlortanos roolrectlvo dos diversos branchos d'o Ia s6cu-
ritd  soaialo, trtosur6o draprbs leur co0tl on obsorve portss quo 1os soc-
tours invalid.lt'5-vioillossc-ddcbs d'ans cinq payse of 1os prostations fami-
lialeg en !'ranco sa uai;rti"onnent au promior I&It$r foutefois, on rolbvo
un csrtain fl6chiescnont  d.oe allooations faelilieLos  on Franoe, ainsi quron
Italio.  Mais eurtoutl d.ans tous los Paysreauf aux Pays4as, 1a part rOla-
tivo d.o lrassuranco nala6ie progresso r6gul.ibronentr
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XVEI;  &r oo gui ooncotno on rovancbo 1o finanoemont do ta sdcurit6'
socialo, le contrdsto snbsleto entro d.cux gtoupoe d.o pays. Dans 1o pronior,
forn6 par l tAllonagnor }a Solgtguo ot'Ie lruxonbourg, La partioipation  d.os
pouvoir's publlos ,Bo rloliltlont b un nivbau dlov6 (ao t9,3/" e Z4r$o daa rosr-
sourcos en L958 - do lf.r 6 A 2214 on f953)r' aLore qurollo roste
faibls en Francoy en ftalte  et eur Pays-3ao (ontro 'lrl. at pr8 on 1958 -
cntrs 5 ot lOr4  en 1963). 
._
Cos di-ff6scncos  sc r€poroutoirt gur la str:ucturo ito 1a chargo
saLarlale, La part d.cn ohnrges lrriltroctos dans Is oott tota] do 1a nain-droou-
vlo est noine dLovdo on S.llsnegno of on Bolgtguo, oil los srbvertlonE de 
'
l tEtat i, la s6aurltd eoolols sout les plue f,oltosl uaie aussi aux Pays-8ast
srr ralsou d.e la rdpartltlon dleng oo paye ctos cotLsatLons entro onployorrs
ot'travalllours.  El"los r;ont $Lus dLerrdss on France Et on ltalio.  Los qa*
qubtos sur ls  co0t ctc la naln-d.roeuvre lnd.lguont guramowro nocllfioatlon
eignificativo nreet lntsrvsillo au oours d.e la piriod.e consid.dr€o'
XIT. I,es accld.onts &u trEvail contirnront i. sonetituor uno pr6ooculmtion
najoure do la pollt{,iuo EociaLo, Iros stotl*ticluos  d.oe aacicl.ents du travaiL
of d.sE nalad.iss profocoionnolloE  eont 1& por:r d,6oontrel A guotr,e dlangors 1e
trovai}lorr est expos6 auJouqiltbul;na1gr6 1or proodd6e d.e travaiL nodornos
et pout-Otrs n0ne $, le sulto &o l tdyoLution {os nouvollog toobnigues'
Des travars offooirrde Eu eours d.on clornibros ann6os r11 y a l1ou de
:
mottro sn 6vid.enco notensent trog Fouvslloc lnorcriptlons concoruant.la  o16-
atlon on 3clgi.gus of aux Payc.iEao d[o! sorvLoos 4s st6d.oclno du travail, loe
nouvclles rdglonontatJ.o'ng bolgc., aLlsna.nd,o et frangaies dane los dlo$alnse
d.o l"a protootion rlos n$ohlnos of &oe {nEtt{.1ations oxigea,nt uru survoillancet
los nouvollos proecrlptlons dls s6ourtt6 lors do 1 tonploi dce solvnnts en
Italiorainsl.,que 1.os nourrollos rltepooltlone conostnant 3-a potaction  d.oe
travaiLlsrrrg gur los ohrrntLorg do congtrtotlon of d.ans L tagriculturo'
, a af , ,,-6'
.xI.
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Ira pdnullo clq logcnoate, oontro loquollo los lnyr  cl.E le Comnu-
naut6 *, S.toxcoption do 1a Bolgiqr.lc of clu luroqrbourgr  d.oivent lutter, stost
rdduito d.opuie 1958. Iro nombre rto losornrents toruinds est passd progtoeolvo-
nonrt de L.nr.O0O on 195B e 1.580,000 on Lp6$, nais 1o nonbrE tota.L clo logo-
nente noufe (errviron 1L nllllona dans Ltnnscnbls cle 1a CBJ) nfa copenclaut
pas 6t6 suffisant Borr rettrapor ls rotard.
L,e pbdnontsno ls Blus uaaquani
d.o logenente est gans d.outo 1. t i.rnportanoo
oonetrustion de Logononts gooiaur. Ootto
plosquo tous Los pa;r$r bion guo rle fagon
on oo qui oonaorno la construotion
rolati"ronont d.ecroigsa.nto d.o 1a
dvolution ost discerrrabLo dane
iliffdronto,
Un autre bait  oaraetdrletlguo  quL no pout d,u roste Otra consiil.6r6
lnttdponiLa'rnnsnt'd.u prontorrost la moilloure qualitd d.es logenontsr supCIr-
ficle  plue grand.o, d.ava,n*age d.o pi&ooe, noiJlours 6guiponants  sa,nitairosl
ohauff,ago cent:ral, Unfr"lt g?avo a 6t€ la hauseo oonstants du prlx d.es tor-
rajns & b&tir. Tout cola a dvi.domnent 1nfllu6 eur Los cotts do la constluc-
tion et les loyors d.os appartonents.
Au cours de oos d.orniers anndee , la constrrrctLon  d.o logononte
d.ans los pays d.e La Corunr.rnautd .est de pluE on 01us onvisag$o commo un aspcct
d.run ensEnbLo d,o mosuros groupdos sougl,snom&trta,m6nagement du tor::itoirott.
En ao qut oonoorno 1o logonoatl 1o trava5.lLou:r regsortiesant dtun
Etat nenbrer r€guJltbrsnont enpla# d.ens un qutns Etat nonbro, ost jurid.i-que-
mont assimil6 aux tr'araiJLsure natlonall*r etr d.a-ns la plupart 4es $tats
ioonbres, d.ee masures fl&ancibres eont prlsos trnu^r fa;yoriser La construotion
d"o logenents pour los tra.vailLeurs mlgrants, lT6annoine, {I  ntest pas possible
do quaS.ifior la gituation dls.satlsf,aisanto.
3XI.  I1 ost trop t0t pour oxarniner d.ang quolle nosuro L r6voLution
dcononiguo of soeiaLo d,6crite ci-dessua s, isrflud sur la vic familiaLo, 11
aet copond.ant BoseibLo d.o discernsr oertaL:rss  tendlanoss g6n6ralosl 1 '  cbais-
sonent d.e un i. d.eur nns on noyonne d.o 1?&go du mariager l"a diminution flans
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ooxtains payp d.u Roub{s poyoa dltenf,aAtsr  1O fort accrol.sgouent  ilu uonbre
d.o ferunos narl6os oxcrgsat rru eoploL, rrrro augrroatatlon notablo 4os Loieils
d.os travalllaurs, J. taoguLnltlon  &o bions d-s conaonmation  dura'blo pour 1o
ndnhge of lsg loloLrs, alnel quo le ddveLopponont  d.e servlcos collectifs
on favorrr &os f,a.n1L1.os.  $a5.s, en ta.nt que oonoommateure 1o oitoyon a le sen-
tfuaont quo sos lnt6r8te ne sont pa,s sufflsa,ment'prio en oonsldd:ratton ot oeei
a aloutl, &. 1a ordatlg ou. at d,drrololpenont dLe nontnrauses organleations  d.o aon-
eonaotcruls, qul oo cont 6ro,try6{lr cn 1962 au nlrcur's1nopden pcrttcull$rondnt
$ou$ Lf lmpulalon dce orgarilsatloar aryrr&tcaloe et fanll.lalee.
XXII.  En co qul aono0rao log Fgfflcas sootaur, clea progrbs ont 6t6
r6alls6s peniaat leg anndsr L958h96)1 eurtout on oE quL ooncorne letr:r
Intd$ation  dlqne la vtq posl"ais et dcoaontquo.  Fn Stlomagno et anu Pays-
Bae, l biile sooial.e a 6t5 oonplbtesont renov6o Bar dos trGsulec 16gls1a-
tlvss etp d.ans clf autroa Imqrs, (loe r6fomos analoguos soat m prdparationp
Cartatns aopoete 6u.qotvl.os sociol so sont parttou.li&renent af,f|r-
n6e au ooq1,g &os arryr6oe ,Sqoul.froc, lout clraboril, Lttnlrrtancs croiEs&nte
d,os sorvicos soslau.X irlns 1oa f6gtone of lOe etx'uofire6cononiquos  st eo-
ctaLoE so. trensfornont  gnpi&onontl aooi on vrro dle 1 tad'aptation ils 
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lation i.dle nouvoaw s,td,rog ilo vie dt I  dlos nouvollss situatLons d'romploil
sr:rtout dans l tindustric. Dtaritro paft, lcc sorvloce sociaux,on favour
dos travaillours nl6tante so $ont pe,rttaulibfomsnt  &6vo1opp6s. Lrtossot
d6Jb siglald 6u Ia Llbrs cXrculatlou  alEE trcr,ve',i11ourE & erotc€ une ln-
fluonco posi.tf,ve Eur [a qpol$Aattroa dO ggd Fql'sloes au nlvgau oon$uxlsuq
tairol.ooqula6*drirrtf,omeatarantggpnrpotlrloEtravail].grrrsnigrants,
et pour Los mombres dlo ler1a frullle  quL'eont rsstds au' p&y$ natal ou qut
los ont sulvis itsne 1r6nl6retlo'n,
XXIII.  Blon qus 1o osdlre:du prdeent aPolrgur qul so borns i' slgnaLor
Lee prinoiBales  ton&qncos d.slro 1o d4g.tno aaoial, oolt trop 6troit  pour.
eronlnor toub les f,aotorre ot toEtgfi lw  ${roo$stancos qut gnt oontrlbud
b l t6volqtlon osguio*6o1 ,qn abouttt oi.sdngnt h la ooncl'usion,  QUgr durant 
'
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les huit anndss 6oou16os,
taaral*6, of souvont aussi.
Etats mombrcs, ont fa.voris6
51cv,ir;.
Dtaprbs l re,rticls 11?r o€tto harmonisation d.ovrait d.dcouLor ta,nt
du fonotlonnemont &u iiarchd Connrrn que d.oo proo$tturas  pr6rnreo Par 1o
fratt6 et du rapproch+nont  des dieposittons ldgislatives, r6glonentalres
et ad-ministrativos' Copondsnt, J.a r6a3'i-td gst noi-ns sinploroar l^o fonotion-
nenont du Marob6 Comrwr a 6gal.omont ontra!,n$ un dlarglssonont d.os d.ieparit€s
exlstantee; Ep co qul concsrno Le raXrprochcnont  &os &iepc'sltions 16gls1a*
tives ot ad.nlnistra'rivcs,  il  nta pas donn6 1lsu I  un Brogrds lnportantt
bion o*utll convionno tcutofoie de mentiorulor  oo1uL r6a1is6 d.ans 1e d.onaine
d.e 1a sdcurit,t sociela pour les trayail.leure nXgfants, co3"uL de 1a peritd
d.es salaitss nascuJ.lng of f5utninsr prdrnro par 1'article  119.
trln outre, on pout se cLenarxd.er queLles sont 1os dvolutions r5su-l-
tant du jou autornatiqrro d.u parch6 et quellcs eont celIes qui doivent 6tre
attribu€ee i. d.ee initiatlves ilo La 0omnissionl of gtLntoroger sur ler:rs
lnald.encos dlreotes ou ind.irootes su:l le progr,&e eoclal. Ira quostion ogt en
un cortaln gons acacl6nique; cars sL J.ron pout dtabllr une cl.isttnotion  entre
oes influonces, on no pout 1es onvisagor s6par6nont. $ur tous los problbnes
soclaux qui eo aont 5nsds, La C.S.I!. a oxerc$ uns tnflusnoor
Dans certatno oo,s, 6stto :lrrfluenco a 6td &lreotel dang drautres
cas, elIo nta 6*6 qutind.ifootsr Sans polrr Srutsnt 1lofdre €n i-nporta,floer
11 conviont  A, oe propos dle rappoLor patmi los initiatJ'vos prises
par 1a Comiirisriion, los col],oques et Les sdmfuxairosllos conf6ronces strx Jo
progrbs tochnlquo, sur 1e edcuritd socialog sur La formation profossionnellot
sur la plttlqgo  soois.lo d.ans 1ta6rLotrlturcl  sur La politiqus sooiale des
transports, sur Los ecrvioas sociatrx, 1o loganont et La sdcuritd et  l ttryglbne
rlu travail, alnsi quo los onqu$tos sUr las salatrosl st 1os rronbrer.tx rapports
st 6tud-os qui ont aontribu6 i  1a d.tffusion of g ] tdchange dos id'5es dans tous
Les d.onainss sociaun.
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sn ptogrbs rona,rquEblo a 6td enregistr6" Irg sinul-
}a siirtlitudo dlec problbnes recontrrSoe par J.oa
une ba,raonisation sooiale rrexs un nivoau plus
arrfra,{ ,?r ' 1":, .-:,r<'
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&rfint los conta€ts quo la ConnlssLonr clang eon souol rlrharnonl-
sattonr a ontrstetnrg &yoo los gouvamonenta of los organisations clcs tra-
vaL1Ler.rrE of d.ss onployorrrs ont aoo61,6r6 of favoris6 l rapprochs eimultan6o
d.oe problbnoe of J.o roohorcbo dE so1utlone ortont6oe rlang 1o m0no gens.
Los p:rogrs,nmos ouropdons  d.es synd.loats ounriors et los offorts do ceux-olt
comne otaillours d.oe organlsations a[tonployorrro.pour institusr doe oontralos
ouroi-rSsrxnos qul ilollralont ooordowror leur aotion of lour Bolltiquo 8,u
nivoau ourop6on r so$t un orenple iLo ootto 6vo1utlon,
La Conmiesion  cnvlaago J.ravenlr avso oonftance. Gr&co arrx pro6rbs
du &Iaroh6 Coununl Los qr.loatLons aooiatos d,Spasssrt tLo Blue on plus lss fron-
tibrss nettonalee of leur gol.utlon ne Bsut 0tro trouvdo qut& lr6ohelon
oorumrnautaJ.rcl par odfort do toua. Porur sa paat, la Conniesion oontlnugnq,
&, pronou;noir une oollcboratl.':'n dtroito entra los $tate uonbroar ians 1o
d.onsins sootalsot ailnl & contrlbuor & oEtte dvoLutLon.